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Abstract
The outcomes of the 2013 German Bundestag (federal parliament) election are analyzed from
the viewpoint of direct democracy. For this purpose, the party positions on 36 topical issues
are compared with the results of public opinion polls, and the party and coalition indices of
popularity (the average percentage of the population represented) and universality (frequency
in representing a majority) are constructed.
It is shown that the 2013 election winner, the union of two conservative parties CDU/CSU
with their 41.6% of the votes, is the least representative among the four parties eligible for
parliament seats (with > 5% of the votes). The most representative among the eligible ones is
the left party, DIE LINKE, which received only 8.6% of the votes. It is concluded that voters are
not very consistent with their own political profiles, disregard party manifestos, and are likely
driven by political traditions, even if outdated, or by personal images of politicians. Moreover,
the actual practice of coalition formation further aggravates the low representativeness of the
parliament. Thereby it is shown that representative democracy, as it is, guarantees no adequate
representation of public opinion, even in Germany with its multiparty system and strong social-
democratic traditions.
To bridge the gap between representative and direct democracies, an alternative election pro-
cedure is proposed. For illustration, it is hypothetically applied to redistribute the Bundestag
seats to increase its representativeness.
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The difference between direct democracy and representative democracy is in the way sovereignty
is exercised — by the assembly of all citizens, or by elected representatives. Direct democracy,
also called pure democracy, is generally regarded as the most advanced form of democracy.
Respectively, representative democracies sometimes practice elements of direct democracy —
referenda (plebiscites) — on important political issues.
Some authors argue that the label ‘representative democracy’ is misleading, as it suggests that
direct democracy and representative democracy are both forms of democracy, whereas the lat-
ter is not democracy at all but a system with ‘representative government’ [Manin 1997, pp.
1–4]. Indeed, representatives — usually professional politicians — often have their own virtues,
and their popular nature is conditional. In many cases they represent the opinion of the po-
litical elite, rather than that of the population. Following this logic, representative democ-
racy is more like representative aristocracy (‘representocracy’) [Tangian 2013, p. 833] than any
form of democracy. The problem that representatives are not always perfect intermediaries
of the voters’ will is currently being discussed at all political levels [Democratic deficit 2013,
Democratic deficit in the EU 2013].
The second criticized particularity of representative democracy follows from the practice of
relying on voting to select representatives. For instance, the outcomes of simple majority voting
are sometimes so critical that the legitimacy of election results is called into question [Held 2006,
Samons 2004]. As noticed by Borda as early as 1770, if no candidate gets an absolute majority
then the election winner can be most undesirable for an absolute majority. He illustrated thiw
through an example of 21 voters with the rankings of three candidates A, B, and C, as shown
in Figure 1 [Black 1958, p. 157]. Indeed, the election winner, candidate A with 8 votes, is the
















Figure 1: Borda’s example from 1770 as given by [Black 1958, p. 157]
In similar cases, more information should be considered than just the first choices: candidate
rankings (preferences of electors with second and third priorities), preference grades, quantitative
estimations, etc. However, these methods either have questionable assumptions or can result
in cyclical orderings of candidates. Related problems have been studied in the theory of voting
since the 18th century, however, admittedly without resulting in any unambiguous solution. The
general theoretical conclusion is that no voting procedure is perfect, that is, every voting rule has
its limitations such that its ‘good’ performance is restricted to certain situations [Mueller 1989].
The third bottleneck of representative democracy is caused by the irrationality of the voters
themselves, who often vote contrary to their own political preferences for the ‘wrong’ candidates.
Voters are often influenced by a priori judgments or pay more attention to the candidates’ images
than to real merits. The seemingly arbitrary behavior of voters is also explained by the existence
of issues beyond the political agenda, including ideological, religious, ethnical, traditional, and
cultural reasons [Roemer 1998].
The current paper discusses these three shortcomings of representative democracy, illustrating
them with the 2013 German Bundestag (federal parliament) election held on September 22,
2013, the outcomes of which are displayed in Table 1. Since no party achieved an absolute
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Table 1: Results of the 2013 German Bundestag election
CDU/CSU SPD DIE LINKE GRU¨NE 25 parties, each with < 5% of the votes
(required to get the Bundestag seats)
Votes (%) 41.6 25.8 8.6 8.4 15.7
Bundestag seats (%) 49.3 30.6 10.1 10.0
CDU/CSU Union of Germany’s two main conservative parties, Christlich Demokratische
Union Deutschlands (Christian Democratic Union of Germany), founded in
1945–1950, and Christlich-Soziale Union in Bayern (Christian Social Union of
Bavaria), founded in 1945; ca. 485,000+150,000 members in 2013
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social Democratic Party), founded
in 1863; ca. 477,000 members in 2013
DIE LINKE (The Left) the 1997 merger of East German communists and the Electoral Alternative for
Labour and Social Justice (WASG), a left-wing breakaway from the SPD; ca.
64,000 members in 2013
GRU¨NE (The Greens) BU¨NDNIS 90/DIE GRU¨NEN (Alliance 90/The Greens), founded in 1993 as
the merger of two ecologically-focused parties, DIE GRU¨NEN (West Germany)
and BU¨NDNIS 90 (East Germany), both with a social-democratic background;
ca. 60,800 members in 2013
Source: [Bundeswahlleiter 2013, Bundeszentrale fu¨r politische Bildung 2013]
majority, the question emerges whether the election winner, CDU/CSU, is really as desired by
the population as follows from the election outcomes. Moreover, the voters’ rationality is called
into question, that is: was their voting behavior really optimal with regard to their own political
profiles?
The analysis is performed from the standpoint of direct democracy. For this purpose, the the-
oretical framework from [Tangian 2013, Tangian 2014] is applied both to single parties and to
party coalitions. More specifically, the issues declared in the party manifestos are compared
with the results of public opinion polls on the same issues. Then the parties and coalitions are
evaluated with two indices of representativeness — popularity and universality — derived from
the size of groups resulting from crosscutting cleavages [Miller 1964, Wright 1978, Miller 1983,
Brams et al 1998]. Both indices suggest a kind of correlation measure for estimating the prox-
imity between party positions and voters’ opinions [Achen 1977, Achen 1978]. The crosscutting
cleavages are determined by a number of dichotomous questions (with Yes/No answers), each
dividing the society into two groups, protagonists and antagonists, with positive and negative
opinions, respectively. The parties, answering these questions, represent some Yes-groups and
some No-groups. The popularity of a party is measured by the size of the group represented, av-
eraged over all the questions selected. The universality of a party is its frequency in representing
a majority.
The required information on the party positions on most topical policy issues is taken from the
Wahl-O-Mat [Bundeszentrale fu¨r politische Bildung 2013]. There, the party positions are spec-
ified in a tabular form as Yes/No answers and comments to 38 questions (Introduce nationwide
minimum wage? Yes/No; Introduce a general speed limit on Autobahnen (German motorways)?
Yes/No, etc.). In addition, the answers for the DGB (German Confederation of Trade Unions)
are provided by the editor-in-chief of the DGB info-service Einblick, Anne Graef.
Recall that the Wahl-O-Mat (an invented word composed from the German Wahl = election
and Automat) is the German version of the Dutch Internet site StemWijzer (‘VoteMatch’) of the
[Institute for Public and Politics 2010], which was originally developed in the 1990s to involve
young people in political participation. Both websites help the users locate themselves on the
political landscape by testing how well their opinions fit with party positions. Before elections, a
special commission formulates a number of questions and solicits the parties for official answers.
The website visitor provides answers to these same questions, possibly weighted, and after com-
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paring these answers with those from the parties, the software identifies the best-matching party,
the second-best-matching party, and so on; see [Bundeszentrale fu¨r politische Bildung 2013]. To
avoid political misuse, no individual answers are saved: neither in anonymous form, nor as cu-
mulated statistics. Therefore, to test how well the parties fit with the whole of the electorate,
which is our goal, we use data from the various public opinion polls listed in the Appendix
(Section 8).
Firstly, 28 German parties (of the 29 parties that participated in the 2013 election, only the
right party Die Rechte provided no responses to the Wahl-O-Mat questions) are evaluated and
indexed with respect to their representative capacity. In the following model, the questions on
policy issues are considered in four versions: unweighted, weighted by the logarithm (with base
2) of the number of Google hits for the questions’ keywords (it is assumed that the number
of relevant documents in the Internet reflects the importance of the question), and weighted
by two experts — the director of the Institute for Economic and Social Research in the Hans-
Bo¨ckler-Foundation, Professor Brigitte Unger, and the editor-in-chef of the DGB info-service
Einblick, Anne Graef. The order of party indices of popularity and universality turn out to be
very similar (their rank correlations are close to one) for all the four weighting methods. The
explanation is that the party responses are determined by the party ideology, making many of
them ‘predictable’. This superfluity of the questions allows us to add new ones, replace or even
remove a few of them without significantly affecting the outcomes. Correspondingly, weighting
does not radically change the picture.
The computed party indices of popularity and universality show that the winner of the 2013
Bundestag election, the union of the two conservative parties CDU/CSU with their 41.6% of
the votes, is the least representative not only among the four parties eligible for parliament
seats (with > 5% of the votes) but among all 28 parties considered in the model. The most
representative among the eligible ones is the left party, DIE LINKE,1 which received only 8.6%
of the votes. A serious warning is the low representativeness of moderate parties and high
representativeness of extreme right and left parties. At the moment the latter receive few votes,
but if the discrepancy between the citizenry and government will increase, the people can elect
extreme politicians.
Secondly, a coalition analysis is performed; for theoretical references see [van Deemen 1997,
de Vries 1999]. In game theory, coalitions are often analyzed in terms of ‘stable governments’
[Rusinowska et al 2005, Rusinowska et al 2006, Berghammer et al 2007], which are computed
using relational algebras introduced by [Schmidt and Stro¨hlein 1993, Brink et al 1997]. We an-
alyze coalitions in a more straightforward way by computing their indices of popularity and
universality, evaluating them similarly to that of single parties.
We restrict attention to ‘minimal eligible coalitions’, that is, those who get > 50% of the Bun-
destag seats and are minimal. The minimality condition is important in real politics. For
instance, the coalition CDU/CSU–SPD–GRU¨NE (with 89.9% of seats) is eligible but not min-
imal eligible, as the smaller coalition CDU/CSU–SPD is eligible (with 79.1% of seats) and can
govern without GRU¨NE. Among the minimal eligible coalitions, the most representative would
be SPD–LINKE–GRU¨NE, which is hardly probable given the existing tension between the SPD
and DIE LINKE. Among other minimal eligible coalitions (constituted by CDU/CSU with either
SPD, DIE LINKE, or GRU¨NE) the coalition CDU/CSU–SPD has the highest ranking.
Thus, analysis of the 2013 Bundestag election shows that the voters act inconsistently with their
own political profiles, disregard party manifestos, and are likely driven by political traditions,
even if outdated, or by the personal images of politicians. One explanation of this inconsistency
is the significant shift of the German (and world) political spectrum to the right following the
1990 German reunification and collapse of communism, although voters still believe that the par-
ties represent the same values as a few decades ago. The insufficient attention to party profiles
1Throughout the paper, the capitalization of the party names depends on the way the parties themselves write
them.
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results in a discrepancy between the electorate and elected government, which manifests itself in
the readiness of society to explode at a minor impulse. For instance, the German population re-
sponded with unprecedent violence to quite ordinary and rational decisions, like the construction
of a new railway station in Stuttgart [Protest gegen Stuttgart 21 2012] or transporting atomic
waste [Castor-Transport geht auf schwierigste Etappe 2010].
Taking into account the results of the study, an alternative election procedure is imagined, which
redirects the electorate’s attention away from candidates as personalities toward their abilities
to represent the public opinion on particular issues. In other words, the question ‘Whom are
we electing?’ is replaced by ‘What are we electing?’ For this purpose, electoral ballots are
proposed to include questions about the voter’s position on key issues in candidate manifestos
(Introduce nationwide minimum wage? Yes/No; etc.). The procedure envisages evaluating the
candidates by the degree to which their profiles match with that of the electorate as a single
body, implementing the idea of public determination. In contrast to voting based on individual
determination, the candidates themselves receive no votes. Rather, the embedded referendum on
a sample of issues serves as a direct-democracy test of the candidates. Our proposal attempts
to bridge direct and representative democracies, thereby forcing election to better meet the
democratic objectives. This method corresponds to the existing logic of the German two-vote
system: the first vote for a person, the second vote for a party, and the proposed third vote
for a party profile, so that the considerations become progressively more conceptual and less
personal. For illustration, the method is used to hypothetically redistribute seats in the German
Bundestag, resulting in a considerable gain in its representativeness.
Section 2, ‘Indicators of popularity and universality’, describes the data structure of the model
used in the study. Next, the indices of popularity and universality of the parties and of the DGB
are defined and applied to evaluate their representative capacity. In particular, it is shown that
the winning parties are not as representative as one mitght expect, and that voters do not act
consistently with their own political profiles.
In Section 3, ‘Representativeness of the 2013 Bundestag’, the indices of popularity and universal-
ity are applied to evaluate the representativeness of the Bundestag before the coalition formation.
It is shown that the 2013 Bundestag position is practically unrelated to public opinion.
In Section 4, ‘Evaluation of coalitions’, the indices mentioned are extended to possible Bundestag
coalitions. In addition, some negative effects of coalition formation are discussed.
Section 5, ‘Election philosophy and election architecture’, describes alternative implementation
of election procedures with regard to the background philosophical and political motivation.
Section 6, ‘Discussion: How to improve election’, contains a proposal for an electoral reform
based on considering the electorate as a single body rather than as a sum of individuals.
In Section 7, ‘Conclusions’, the statements of the paper are recapitulated and placed into context.
The full information about the political profile of the electorate (including the references to
public opinion polls) and official party positions is collected in a large table in the Appendix.
2 Indicators of popularity and universality
Table 2 displays an excerpt from the data used for the study. The first column shows all 38
questions from the Wahl-O-Mat that were officially answered by the parties.
The first section of Table 2, Weighting, contains four sets of weights. The column Unweighted
(equal weights) consists of equal unitary coefficients. The column Google search on 7.10.2013
contains the number of Google hits for the question keywords on the day mentioned. The
number of hits is logarithmically scaled with base 2 — this so-called octave scale is standard in
psychology and engineering. The next two columns contain Brigitte Unger’s and Anne Graef’s
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estimates of the questions’ importance in the range 0–3, meaning that 0-weighted questions
should be ignored, and the most important questions would be counted with a factor of 3.
The second table section, Public opinion, contains the percentage of protagonists and antagonists
for the given question revealed in recent public opinion polls; the links to the polls and exact
formulation of the polls’ questions are given in the Appendix.
The third section of Table 2, Party positions and votes received, displays the Yes/No answers to
the Wahl-O-Mat questions by the four parties eligible for the Bundestag seats and by the DGB.
The answers of 28 parties and explanations of their positions are provided in the Appendix.
Let us show how these data are used to construct the party indices of popularity and universality.
For every question, a given party represents a certain fraction of the population (identified with
the fraction in the opinion polls). For instance, the CDU/CSU with their ‘No’ answer to the first
question ‘1 Introduce nation wide minimum wage’ (at the top of Sheet C of Table 2) represents
the opinion of 12% of the population versus 86% (at the top-right of Sheet A). After removal





× 100% ≈ 12.2% .
Similarly, with the ‘Yes’ answer to the next issue ‘2 The parents of children who do not attend
day care should receive a childcare subsidy’, the CDU/CSU expresses the opinion of 20% of the
population versus 77%. After removal of abstaining respondents and normalization we obtain




× 100% ≈ 20.6% ,
and so on. Taking the average representativeness of the CDU/CSU over the questions with
known results of public opinion polls and definitive party responses (there are 36 such questions),
we obtain the party’s unweighted popularity index
PCDU/CSU =
12.2 + 20.6 + · · ·
32
× 100% ≈ 40% .
A higher popularity means that, on average, a larger fraction of the electorate is represented.
Taking the average with the weights from either Google or experts, we obtain weighted versions
of popularity.2
The frequency in representing a majority (≥ 50%) is defined to be the unweighted universality
of the party. The CDU/CSU represents a (non-strict) majority on 11 out of 32 questions that
are backed up by public opinion polls and the CDU/CSU positions. Hence, the frequency in




× 100% ≈ 34% .
A higher universality means that a majority is represented more frequently. If the questions are
counted with weights, we obtain the weighted versions of the universality index.
The unweighted and weighted indices of popularity and universality for all 28 parties, together
with their ranks, are displayed in Table 3. If two parties have the same index value, they are
thought to share two adjacent ranks. For instance, the parties DIE LINKE and Die Partei
equally represent a majority on 25 out of 33 questions backed up by both public opinion polls
and the party positions. With their unweighted universality of 76%, they share 5–6 ranks and
both rank 5.5.3
Table 3 is illustrated by Figure 2, where the parties are sorted in the order of decreasing mean
index.
2For every party, the questions with missing public opinion polls or party positions are removed from consid-
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Table 2: Sheet A. Public opinion on 38 issues and positions of four parties and the DGB









Thousand hits Score 0–3 Score 0–3 % %
1 Introduce a nationwide minimum
wage
1 Mindestlohn (minimum wage)
2020
3 3 86 12
2 The parents of children who do
not attend state-sponsored day care
should receive a childcare subsidy
1 Betreuungsgeld (childcare sub-
sidy)
1010
2 3 20 77
3 Introduce a general speed limit on
highways
1 Tempolimit auf Autobahnen
(speed limit on highways)
415
2 1 53 45
4 Germany should retain the Euro
as its currency
1 Euro oder deutsche Mark (Euro or
Deutsche mark)
623
2 3 69 27
5 Electricity prices should be more
heavily regulated by the state
1 Strompreis in Deutschland (elec-
tricity prices in Germany)
676
2 3 90 10
6 Video surveillance in public spaces
should be expanded
1 Videou¨berwachung im o¨ffentlichen
Raum (video surveillance in public
spaces)
95.6
3 2 81 18
7 Germany should introduce an un-
conditional basic income
1 Grundeinkommen Deutschland
(basic income in Germany)
714
3 1 80 20






1 0 76 23
9 All children, regardless of cultural
heritage, should receive communal
education
1 Getrennter Schulunterricht (sepa-
rate school education)
42.9
1 3 33 60
10 The top income tax rate should
be increased
1 Spitzensteuersatz (top income tax
rate)
309
2 3 75 22
11 Germany should leave NATO 1 NATO-Austritt (leaving NATO)
126
1 2 52 36
12 No new construction of coal-fired
energy plants
1 Neubau von Kohlekraftwerken
(new construction of coal-fired
power plants)
179
1 2 92 8
13 The ‘morning after’ pill should
not be made available without
prescription
1 Pille danach (prescription for
‘morning after’ pill)
87.2
2 0 68 32
14 All banks in Germany should be
nationalized
1 Verstaatlichung von Banken (na-
tionalization of banks)
162
2 2 60 31
15 Germany should accept more
refugees
1 Flu¨chtlingspolitik (refugee policy)
431
3 2 39 56
16 Employees should be compen-
sated by the state for the time
they spend caring for incapacitated
relatives
1 Bezahlte Pflegezeit (paid care
time)
95.9
3 2 ? ?
17 Political parties that are uncon-
stitutional should continue to be
illegal
1 Parteiverbot (party prohibition)
46.5
2 2 73 22
18 The level of federal student fi-
nancial aid should be independent
of the parents’ income
1 Staatliche Unterstu¨tzung von
Studierenden (state subsidies to
students)
2060
1 2 51 21
19 Border control should be re-
introduced at all German border
crossings
1 Grenzkontrollen (border control)
396
1 1 48 52
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Table 2: Sheet B. Public opinion on 38 issues and positions of four parties and the DGB









Thousand hits Score 0–3 Score 0–3 % %
20 At the board level, companies
should be made to comply with a
legal quota for female members
1 Frauenquote (female quote)
1220
2 3 31 65
21 Financially stronger federal





2 2 9 86
22 The legally mandated retirement
age should be lowered again
1 Rente mit 67 (retirement at 67)
3490
3 3 73 17
23 The government should em-
ploy more people with immigrant
background
1 Migranten im Staatsdienst (immi-
grants in public services)
218
2 1 ? ?
24 Exports of munitions should be
forbidden
1 Ru¨stungsexporte (Exports of mu-
nitions)
210
3 1 78 20





2 1 81 16
26 Germany should champion
Turkey’s bid for EU membership
1 EU-Beitritt der Tu¨rkei (EU-
membership for Turkey)
442
1 1 27 68
27 Bundestag members should re-
veal their auxiliary income to the
last Euro
1 Nebeneinku¨nfte Abgeordnete des
Bundestags (auxiliary income of
Bundestag members)
61.7
1 1 76 20
28 Energy-intensive industries
should bear more of the costs of the
transition to renewable energy
1 EEG-Umlage (EII-contribution)
469
1 3 81 15
29 Recipients of long-term unem-
ployment benefits should receive
less if they turn down a job offer
1 Sanktionen ALG II Hartz IV
(sanctions against recepients of
ALG II)
201
2 3 50 50
30 The state should continue to
collect tithes on behalf of religious
institutions
1 Kirchensteuer (chirch tax)
899
0 0 31 69
31 All citizens should be required to





3 3 83 16
32 Every state in the Euro zone
should be liable to pay its own debts
1 Eurobonds
1450
1 3 52 38
33 Homosexual couples should be
allowed to adopt
1 Adoptionsrecht fu¨r Homosexuelle
in Deutschland (adoption rights
for homosexuals in Germany)
53.8
1 1 63 30
34 Abolish the collection of commu-
nication data (e.g. telephone, inter-
net) without probable cause
1 Vorratsdatenspeicherung (preven-
tive communication data collec-
tion)
779
3 2 65 30
35 Rental prices should be allowed
to rise only to a certain extent, even
between renters
1 Mietpreisbremse (Rental price
constraint)
108
2 3 73 25
36 German citizens who have
reached their age of majority should





1 3 42 53
37 Institute a passenger-car toll on
the national highways
1 PKW-Maut (Passenger-car toll)
992
1 1 22 57




1 1 87 11
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Table 2: Sheet C. Public opinion on 38 issues and positions of four parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
41.55% 25.74% 8.59% 8.44% 0.00%
1 Introduce a nationwide minimum
wage
No Yes Yes Yes Yes
2 The parents of children who do
not attend state-sponsored day care
should receive a childcare subsidy
Yes No No No No
3 Introduce a general speed limit on
highways
No No Yes Yes Yes
4 Germany should retain the Euro
as its currency
Yes Yes Yes Yes Yes
5 Electricity prices should be more
heavily regulated by the state
No Yes Yes ? Yes
6 Video surveillance in public spaces
should be expanded
Yes ? No No No
7 Germany should introduce an un-
conditional basic income
No No ? ? No
8 Only organic agriculture should
receive financial incentives
No ? ? ? ?
9 All children, regardless of cultural
heritage, should receive communal
education
Yes Yes Yes Yes Yes
10 The top income tax rate should
be increased
No Yes Yes Yes Yes
11 Germany should leave NATO No No Yes No No
12 No new construction of coal-fired
energy plants
No No Yes Yes No
13 The ‘morning after’ pill should
not be made available without
prescription
Yes No No No ?
14 All banks in Germany should be
nationalized
No No ? No ?
15 Germany should accept more
refugees
No Yes Yes Yes Yes
16 Employees should be compen-
sated by the state for the time
they spend caring for incapacitated
relatives
No Yes Yes Yes Yes
17 Political parties that are uncon-
stitutional should continue to be
illegal
Yes Yes Yes Yes Yes
18 The level of federal student fi-
nancial aid should be independent
of the parents’ income
No ? Yes Yes Yes
19 Border control should be re-
introduced at all German border
crossings
No No No No No
14
Table 2: Sheet D. Public opinion on 38 issues and positions of four parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
41.55% 25.74% 8.59% 8.44% 0.00%
20 At the board level, companies
should be made to comply with a
legal quota for female members
? Yes Yes Yes Yes
21 Financially stronger federal
states should less support weaker
federal states
? No No No No
22 The legally mandated retirement
age should be lowered again
No Yes Yes No Yes
23 The government should em-
ploy more people with immigrant
background
Yes Yes Yes Yes Yes
24 Exports of munitions should be
forbidden
No No Yes ? ?
25 Retain the tax law that favors
spouses
Yes ? No No No
26 Germany should champion
Turkey’s bid for EU membership
No Yes Yes Yes Yes
27 Bundestag members should re-
veal their auxiliary income to the
last Euro
? Yes Yes Yes Yes
28 Energy-intensive industries
should bear more of the costs of the
transition to renewable energy
No ? Yes Yes No
29 Recipients of long-term unem-
ployment benefits should receive
less if they turn down a job offer
Yes Yes No No No
30 The state should continue to
collect tithes on behalf of religious
institutions
Yes Yes No ? Yes
31 All citizens should be required to
enroll in the public health insurance
system
No Yes Yes Yes Yes
32 Every state in the Euro zone
should be liable to pay its own debts
Yes ? No No No
33 Homosexual couples should be
allowed to adopt
No Yes Yes Yes Yes
34 Abolish the collection of commu-
nication data (e.g. telephone, inter-
net) without probable cause
No No Yes Yes Yes
35 Rental prices should be allowed
to rise only to a certain extent, even
between renters
Yes Yes Yes Yes Yes
36 German citizens who have
reached their age of majority should
be allowed to maintain additional
nationalities
Yes No No No Yes
37 Institute a passenger-car toll on
the national highways
? No No ? No
38 Introduce referenda at the fed-
eral level
No Yes Yes Yes ?
15
Table 4 displays the correlation between the votes received and four popularity and four univer-
sality indices of the 28 parties and DGB. Already at this point, we can draw three important
conclusions.
• Inconsistency of election results with public opinion
As one can see in Figure 3, the winner of the 2013 Bundestag election, the conservative
party CDU/CSU with 41.6% of the votes, has the lowest ranking among all the 28 parties
considered. Correspondingly, it also ranks lowest among the four eligible parties. The
most representative among the eligible parties is DIE LINKE, which received only 8.6%
of the votes.
The negative correlations between the party ranks with respect to the votes received and
the indices of representativeness show that most electors vote inconsistently with their own
political profiles. As mentioned in the Introduction, one explanation of this inconsistency
is the significant shift of the German (and world) political spectrum to the right after the
1990 German reunification and collapse of communism, although voters still believe that
the parties represent the same values as a few decades ago.
• Warning for policymakers
All of these constitute a serious warning against the use of traditional voting methods for
selecting representatives of public opinion. Among other things, ‘wrong voting’ gives faulty
feedback to policymakers about the policies they pursue. Already now, both extreme right
and extreme left parties rank much higher than the moderate parties currently elected to
the Bundestag. However, this cannot last forever, and if the discrepancy between the
population and the government becomes critical, an extremist government can be elected.
• Secondary role of weighting
In Table 4, all the rank correlations between the indices of representativeness are very close
to one. Even the correlation between the unweighted and the Google-weighted indices —
with the extremes in weight ranging from 42,900 (for Question 9 about separate school
lessons for children with different cultural background) to 31,600,000 (for Question 31
about merging statutory and private health insurances) — is 0.99 or 0.98. This means
that the party ranks are not very sensitive to the question weighting.
The similarity in index orders can be explained as follows. The responses of a given party
are backed up by the party ‘ideology’, which determines the high intra-question correlations
of party answers. Therefore, ‘erroneous’ weighting and even omission of some questions
play a rather negligible role, because other questions carry superfluous information on the
party political profile. Hence, we can evaluate the parties by the mean of its eight indices
as done in Figure 2, or by the most ‘impartial’ unweighted indices.
• Evaluation of representatives without election
The known DGB position on the given policy issues allows us to evaluate its popularity
and universality, although the DGB does not participate in elections. As one can see,
particularly from Figure 2, the DGB stands in the most natural place — between the
GRU¨NE and the SPD.
Thus, the representativeness of any political body can be evaluated without elections, just
by comparing its position with the results of public opinion polls.
eration, and the question weights are normalized anew, that is, proportionally reduced to the total of 100%.
3The confidence in an index estimate obviously depends on the number of answers from which the estimate is
derived. If one party represents a majority on 30 out of 36 questions and another party represents a majority on
5 out of 6 questions, then the universality indices are in both cases 5/6 × 100% ≈ 83%. However, the confidence
in the index in the first case is higher because of a larger sample. The important statistical characteristic of
confidence in the estimates obtained from samples of different sizes is, however, beyond the scope of the given
study.
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% % % % % % % % %
CDU/CSU 41.55/ 1 40/ 29 38/ 29 40/ 27 38/ 28 34/ 29 32/ 29 36/ 28 33/ 29
SPD 25.74/ 2 56/ 19 57/ 19 57/ 19 61/ 15 57/ 21 58/ 21 56/ 21 66/ 18
DIE LINKE 8.59/ 3 64/ 8 65/ 7 64/ 8 66/ 5 76/ 5.5 77/ 6 74/ 7 78/ 4
GRU¨NE 8.44/ 4 58/ 18 59/ 18 57/ 20 60/ 18 63/ 17 64/ 17 61/ 19 66/ 19
FDP 4.76/ 5 45/ 25 45/ 25 42/ 25 43/ 25 47/ 25 47/ 24 42/ 25 46/ 24
AfD 4.70/ 6 42/ 27 41/ 27 40/ 28 39/ 26 38/ 28 37/ 28 37/ 27 34/ 28
PIRATEN 2.19/ 7 63/ 10 65/ 8 62/ 12 63/ 13 72/ 13 75/ 10 70/ 13 72/ 11
NPD 1.28/ 8 65/ 6 66/ 5 64/ 6 65/ 8 75/ 7.5 77/ 8 75/ 5 76/ 9
FREIE WA¨HLER 0.97/ 9 53/ 21 53/ 21 52/ 21 55/ 21 59/ 19 59/ 20 57/ 20 64/ 20
Tierschutzpartei 0.32/ 10 64/ 7 64/ 9 64/ 7 63/ 11 74/ 12 74/ 12 73/ 10 69/ 14.5
O¨DP 0.29/ 11 59/ 15 59/ 17 57/ 18 58/ 20 69/ 14 70/ 15 66/ 16 67/ 17
REP 0.21/ 12 43/ 26 41/ 26 42/ 26 39/ 27 41/ 27 38/ 27 40/ 26 36/ 27
Die PARTEI 0.18/ 13 65/ 5 66/ 4 65/ 5 66/ 4 76/ 5.5 77/ 5 75/ 6 77/ 6.5
pro Deutschland 0.17/ 14 60/ 14 61/ 13 62/ 11 60/ 17 68/ 15 70/ 14 72/ 12 69/ 14.5
BP 0.13/ 15 49/ 23 49/ 23 47/ 24 49/ 23 49/ 23 49/ 23 48/ 23 49/ 23
Volksabstimmung 0.07/ 16 65/ 4 65/ 6 66/ 3 66/ 3 81/ 1 80/ 4 81/ 1 82/ 1
MLPD 0.06/ 17 62/ 11 63/ 12 63/ 9 65/ 7 74/ 11 75/ 11 74/ 8 78/ 5
RENTNER 0.06/ 18 59/ 16 60/ 15 61/ 14 64/ 10 65/ 16 67/ 16 68/ 15 73/ 10
Partei der Vernunft 0.06/ 19 40/ 28 40/ 28 36/ 29 38/ 29 42/ 26 41/ 26 33/ 29 41/ 26
PBC 0.04/ 20 52/ 22 51/ 22 51/ 22 52/ 22 52/ 22 52/ 22 50/ 22 53/ 22
BIG 0.04/ 21 58/ 17 60/ 16 60/ 15 63/ 12 60/ 18 62/ 18 65/ 17 69/ 16
Bu¨So 0.03/ 22 49/ 24 48/ 24 49/ 23 46/ 24 48/ 24 47/ 25 47/ 24 45/ 25
DIE FRAUEN 0.03/ 23 65/ 3 66/ 3 66/ 4 67/ 2 79/ 4 80/ 3 78/ 4 79/ 3
Nichtwa¨hler 0.03/ 24 66/ 2 67/ 2 66/ 1 65/ 6 80/ 2 81/ 1 80/ 2 77/ 6.5
Bu¨ndnis 21/RRP 0.02/ 25 66/ 1 67/ 1 66/ 2 68/ 1 79/ 3 81/ 2 78/ 3 82/ 2
DIE VIOLETTEN 0.02/ 26 62/ 13 61/ 14 60/ 16 60/ 16 74/ 9 73/ 13 70/ 14 71/ 13
FAMILIE 0.02/ 27 63/ 9 63/ 11 62/ 13 62/ 14 75/ 7.5 76/ 9 72/ 11 72/ 12
PSG 0.01/ 28 62/ 12 64/ 10 62/ 10 64/ 9 74/ 10 77/ 7 73/ 9 76/ 8
DGB 0.00/ 29 55/ 20 56/ 20 58/ 17 58/ 19 58/ 20 60/ 19 64/ 18 61/ 21
Absolute max 100 73 74 74 73 100 100 100 100











Votes 1.00 −0.29 −0.27 −0.30 −0.26 −0.34 −0.33 −0.31 −0.29
Popularity unweighted −0.29 1.00 0.99 0.98 0.94 0.98 0.98 0.98 0.94
Google −0.27 0.99 1.00 0.98 0.95 0.96 0.98 0.98 0.95
Brigitte Unger −0.30 0.98 0.98 1.00 0.96 0.95 0.96 0.99 0.95
Anne Graef −0.26 0.94 0.95 0.96 1.00 0.92 0.94 0.95 0.97
Universality unweighted −0.34 0.98 0.96 0.95 0.92 1.00 0.99 0.98 0.96
Google −0.33 0.98 0.98 0.96 0.94 0.99 1.00 0.98 0.96
Brigitte Unger −0.31 0.98 0.98 0.99 0.95 0.98 0.98 1.00 0.96



































































































































































































































































Figure 2: Sheet A. Indices of German parties and the DGB: P—popularity, U—universality,
u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for
questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne




























































































































































































































































Figure 2: Sheet B. Indices of German parties and the DGB: P—popularity, U—universality,
u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for
questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne



























































































































































































































































Figure 2: Sheet C. Indices of German parties and the DGB: P—popularity, U—universality,
u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for
questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne
























































































































































































































































Figure 2: Sheet D. Indices of German parties and the DGB: P—popularity, U—universality,
u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for
questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne



















































































































































































































































Figure 2: Sheet E. Indices of German parties and the DGB: P—popularity, U—universality,
u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for
questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne
Graef as the second expert
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3 Representativeness of the 2013 Bundestag
Figure 3 visualizes Table 2. It shows the position of the Bundestag factions with regard to
public opinion. The party factions are depicted by rectangles in the official party color, with
their size proportional to the number of seats held in parliament. The Yes/No party answer to
the question is reflected by the location of the rectangle to the right or to the left of the central
axis. A Bundestag majority is attained if the cumulative length of party rectangles surpasses
50% (vertical dotted lines).
The result of the public opinion poll on the given question is shown by the blue bar, whose
length is normalized to 100% (abstentions ignored). The length of its left-hand and right-hand
fractions shows the percentage of antagonists and protagonists, respectively, and the central
bias of the bar indicates the prevailing public opinion. The small red rectangle above shows the
DGB’s answer. Its length has no quantitative meaning, because the DGB does not participate
in elections and gets no votes.
For example, consider the first question: ‘1. Introduce nationwide minimum wage’. The
CDU/CSU answer this question with ‘No’, thereby representing the antagonists in the soci-
ety, who constitute a minority of 12%. The SPD/DIE LINKE/GRU¨NE answer this question
with ‘Yes’, thereby representing the protagonists in the society, who constitute a majority of
86%. The voice of these three parties on this issue is decisive, because they have a combined ma-
jority in the Bundestag of 50.7%. Since we ignore those who abstain, the Bundestag represents




× 100% ≈ 87.8% .
Proceeding in the same way, we obtain the representativeness of the Bundestag for all the issues
for which the balance of public opinion is known. For certain questions certain Bundestag
factions have no position. For example, Question 8 ‘Should only organic agriculture receive
subsidies?’ is considered only by the CDU/CSU, whereas the other three Bundestag factions
abstain. In such cases the abstaining parties are disregarded, and the position of the Bundestag
is determined by the non-abstaining parties, in the given case by the CDU/CSU. After the
representativeness of the 2013 Bundestag is specified for every question, the Bundestag’s indices
of popularity and universality are computed in the same way as for single parties. The results
are collected in Table 5 visualized by Figure 4. The main findings are as follows:
• Weak dependence between public opinion and the Bundestag position
Note that the Bundestag’s representative capacity is estimated at about 50%, whereas the
absolute maximum values (when a majority of the society is represented on every issue)
attain 73–74% for popularity, depending on the weighting, and 100% for universality.
It should be realized that the average representativeness of about 50% says nothing about
the representative capacity. Indeed, 50% of representativeness is expected when, for every
issue, a coin is tossed whose sides indicate the decisions in favor of either the majority or
the minority in the society. Therefore, the index values of about 50% can be interpreted
as the lack of dependence between public opinion and the Bundestag position.
• Low representativeness of Bundestag due to the impact of CDU/CSU
This low representativeness of the Bundestag is primarily due to the strong impact of the
unrepresentative CDU/CSU, whose indices are on the order of 32–40%, meaning that the
CDU/CSU represents a majority on only one question out of three.
The case of the 2013 German Bundestag shows that representative government can be un-
representative, at least with regard to public opinion. It represents rather a minority of the
society, confirming the comparison of representative government to ‘elective aristocracy’
[Russell 1945, p. 695] or ‘democratic aristocracy’ [Manin 1997, p. 1].
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       Public opinion        DGB        GRÜNE        DIE LINKE        SPD        CDU/CSU 
−100% −50% 0 50% 100%      
19  Border control should be re−introduced at all German border crossings
18  The level of federal student financial aid should be independent of the parents’ income
17  Political parties that are unconstitutional should continue to be illegal
16  Employees should be compensated by the state for the time they spend caring for incapacitated relatives
15  Germany should accept more refugees
14  All banks in Germany should be nationalized
13  The ‘morning after’ pill should not be made available without prescription
12  No new construction of coal−fired energy plants
11  Germany should leave NATO
10  The top income tax rate should be increased
9  All children, regardless of cultural heritage, should receive communal education
8  Only organic agriculture should receive financial incentives
7  Germany should introduce an unconditional basic income
6  Video surveillance in public spaces should be expanded
5  Electricity prices should be more heavily regulated by the state
4  Germany should retain the Euro as its currency
3  Introduce a general speed limit on highways
2  The parents of children who do not attend state−sponsored day care should receive a childcare subsidy
1  Introduce a nationwide minimum wage
N0 YES
Percentage of NO/YES votes
(the abstaining factions are omitted)
Figure 3: Sheet A. Public opinion and representation thereof by the 2013 Bundestag and the DGB
24
       Public opinion        DGB        GRÜNE        DIE LINKE        SPD        CDU/CSU 
−100% −50% 0 50% 100%      
38  Introduce referenda at the federal level
37  Institute a passenger−car toll on the national highways
36  German citizens who have reached their age of majority should be allowed to maintain additional nationalities
35  Rental prices should be allowed to rise only to a certain extent, even between renters
34  Abolish the collection of communication data (e.g. telephone, internet) without probable cause
33  Homosexual couples should be allowed to adopt
32  Every state in the Euro zone should be liable to pay its own debts
31   All citizens should be required to enroll in the public health insurance system
30  The state should continue to collect tithes on behalf of religious institutions
29  Recipients of long−term unemployment benefits should receive less if they turn down a job offer
28  Energy−intensive industries should bear more of the costs of the transition to renewable energy
27  Bundestag members should reveal their auxiliary income to the last Euro
26  Germany should champion Turkey’s bid for EU membership
25  Retain the tax law that favors spouses
24  Exports of munitions should be forbidden
23  The government should employ more people with immigrant background
22  The legally mandated retirement age should be lowered again
21  Financially stronger federal states should less support weaker federal states
20  At the board level, companies should be made to comply with a legal quota for female members
N0 YES
Percentage of NO/YES votes
(the abstaining factions are omitted)
Figure 3: Sheet B. Public opinion and representation thereof by the 2013 Bundestag and the DGB
25










% % % % % % % % %
CDU/CSU 49.28/ 1 40/ 4 38/ 4 40/ 4 38/ 4 34/ 4 32/ 4 36/ 4 33/ 4
SPD 30.52/ 2 56/ 3 57/ 3 57/ 2 61/ 2 57/ 3 58/ 3 56/ 3 66/ 2
DIE LINKE 10.18/ 3 64/ 1 65/ 1 64/ 1 66/ 1 76/ 1 77/ 1 74/ 1 78/ 1
GRU¨NE 10.02/ 4 58/ 2 59/ 2 57/ 3 60/ 3 63/ 2 64/ 2 61/ 2 66/ 3
Bundestag 100 51 51 52 53 50 49 50 56




















































































































































Figure 4: Indices of the eligible parties, DGB, and the Bundestag: P—popularity, U—
universality, u—for unweighted questions, g—for questions weighted by the number of Google
hits, b—for questions weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions
weighted by Anne Graef as the second expert
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4 Evaluation of coalitions
Table 6 displays the unweighted indices of all imaginable coalitions with up to three eligible
parties (with > 5% of the votes in election) — as explained previously, weighting plays a sec-
ondary role, so unweighted indices are considered to be least partial. The first column contains
the names of the parties that constitute the coalition. The second column shows the coalition
weight in % of parliament seats. The percentage of the parliament seats is proportional to the
votes the eligible parties receive in election (small adjustments of the number of parliament
seats prescribed by the German constitution are not taken into account). Therefore, the coali-
tion SPD/DIE LINKE/GRU¨NE, with 42.8% of the electors’ votes, has 50.7% of the parliament
seats, constituting the Bundestag majority:
Bundestag weight of SPD/DIE LINKE/GRU¨NE =
25.8 + 8.6 + 8.4
94.3
× 100% = 50.7% .
Table 6: Indices of all coalitions with up to three parties; the indices are computed for unweighted
questions, and the impact of member weights on the coalition decisions is assumed to be p = 0.50







%/Rank %/Rank %/Rank %/Rank %/Rank %/Rank
1 CDU/CSU–SPD 79.8 / 3 66.7 / 5 46.5 / 7 ±2.9 / 4 45.0 / 7 ±5.8 / 4
2 CDU/CSU–DIE LINKE 59.5 / 5 33.3 / 9 43.0 / 10 ±2.0 / 1 40.1 / 10 ±4.2 / 1
3 CDU/CSU–GRU¨NE 59.3 / 6 45.7 / 6 44.1 / 9 ±2.5 / 3 42.1 / 9 ±4.9 / 3
4 SPD–DIE LINKE 40.7 / 8 80.0 / 3 53.9 / 3 ±3.5 / 6 55.7 / 3 ±6.5 / 6
5 SPD–GRU¨NE 40.5 / 9 85.7 / 2 53.7 / 4 ±3.5 / 7 55.5 / 4 ±6.8 / 7
6 DIE LINKE–GRU¨NE 20.2 / 10 94.1 / 1 55.1 / 1 ±3.7 / 8 60.0 / 1 ±7.1 / 8
7 CDU/CSU–SPD–DIE LINKE 90.0 / 1 33.3 / 9 47.1 / 6 ±2.0 / 1 45.2 / 6 ±4.2 / 1
8 CDU/CSU–SPD–GRU¨NE 89.8 / 2 41.7 / 7 47.2 / 5 ±2.2 / 2 45.9 / 5 ±4.7 / 2
9 CDU/CSU–DIE LINKE–GRU¨NE 69.5 / 4 33.3 / 8 45.0 / 8 ±2.0 / 1 43.2 / 8 ±4.2 / 1
10 SPD–DIE LINKE–GRU¨NE 50.7 / 7 77.1 / 4 54.4 / 2 ±3.4 / 5 56.8 / 2 ±6.4 / 5
The third column of Table 6 shows the degree of unanimity of the coalition, expressed in % of
questions on which all the coalition members agree, also with ranking. If a coalition is unanimous
on a certain question then its ‘answer’ to the question is that of every member.
If coalition members have controversial opinions then the probabilities of the coalition’s Yes/No
answer to this question could be assumed proportional to the protagonist-to-antagonist ratio
within the coalition. As evidenced by politicians, reality is even more uncertain. To deal with
the uncertainty, we introduce the parameter p — proportionality of influence to size of the
faction, 0 ≤ p ≤ 1, which we explain here with an example.
Suppose that the protagonist-to-antagonist ratio within a coalition is 3 : 1. The p = 1 denotes
the exact proportionality of influence to size, that is, the larger faction determines 3/(3+1) = 3/4
of the coalition’s answers and the smaller one determines 1/4 of the answers. The p = 0 denotes
no proportionality of influence to size, that is, the coalition adopts each alternative opinion with
equal chances 1/2. The p = 1/2, which we always assume in the sequel, means that the influence
of faction sizes on the coalition answer is a mix of the two extreme cases in proportion p = 1/2
27
and 1− p = 1/2:






















Throughout the paper, the medium uncertainty p = 1/2 is assumed and applied to all coalitions
considered further.
Under uncertainty, the indices of popularity and universality of a coalition are random variables.
The coalition’s popularity and universality are understood as the expected size of the group
represented, and as the expected frequency in representing a majority, respectively. Therefore, the
indices of popularity and universality of coalitions are not exact magnitudes but rather estimates
(expected magnitudes), with their standard deviation regarded as the estimation accuracy. The
computational formulas for the coalition indices are derived in [Tangian 2014, p. 338], and here
they are only applied to obtain Table 6.
To rule, a coalition must constitute a majority in the Bundestag, having more than 50% of the
seats. In real politics, the eligible coalitions are usually minimal, that is, they do not contain
more parties than necessary, because the more parties, the more complex the negotiations and
the less power enjoyed by each coalition member. For instance, the coalition CDU/CSU–SPD–
GRU¨NE is eligible but not minimal eligible. This means that the coalition CDU/CSU–SPD,
being itself eligible, does not need GRU¨NE. The minimal eligible coalitions are depicted in the
3D Figure 5 (the coalition numbers refer to Table 6).
A high degree of unanimity facilitates coalition formation, because the parties with close po-
sitions cooperate more easily. However, the most unanimous and at the same time the most
representative minimal eligible coalition, SPD–LINKE–GRU¨NE, is currently unlikely because
of a personal tension between the SPD and DIE LINKE after the exit of some of DIE LINKE
politicians from the SPD in 1997. Among other minimal eligible coalitions (constituted by
CDU/CSU with either SPD, DIE LINKE, or GRU¨NE) the coalition CDU/CSU–SPD has the
highest unanimity and, at the same time, the highest representativeness. This coalition looks
more realistic.
The main observations are as follows:
• The size of coalition is not a criterion of its representativeness
As follows from Table 6, the most representative coalition is DIE LINKE/GRU¨NE with
the unweighted indices 55.1% and 60.0%. This coalition is, however, too small to rule.
Therefore, the coalition size is not an adequate criterion of coalition representativeness.
• Coalition formation can reduce parliament representativeness
The actual practice of coalition formation aimed at attaining a parliamentary majority
can decrease the representativeness of the parliament. Indeed, the coalition CDU/CSU–
SPD with the unweighted popularity of 46.5% and universality of 45.0% has lower indices
than the Bundestag before the coalition formation — according to Table 5, its unweighted
indices are 51% and 50%, respectively. Thus, a parliament majority does not guarantee
high representativeness. This means that the practice of coalition formation can contradict
the objectives of representative democracy.
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Figure 5: Indices of minimal eligible coalitions (with > 50% parliament seats); the indices are
computed for unweighted questions, and the impact of member weights on the coalition decisions
is assumed to be p = 0.50
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5 Election philosophy and election architecture
Under representative democracy, participation by the people — the main purpose of democracy
— is realized through election of representatives. The representatives are empowered, on behalf
of the people, to make political decisions and supervise such vital attributes of democracy as
the rule of law, human rights, and freedom of the press. Therefore, representative democracy is
truly democratic if the elected actually represent the public interest. Correspondingly, the main
criterion of democratic performance is the degree of representativeness of governing institutions.
Before we go on, we briefly characterize alternative election philosophies which underlie the
architecture of election procedures (the word is used by analogy to ‘software architecture’ in
computer science) [Tangian 2013, p. 431]. To be specific, suppose that a committee has to
accept or reject a candidate for office with regard to three criteria: Professional competence,
Leadership qualities, and Background and moral image. The positive and negative opinions
of five jurors are shown in Table 7. The table displays two architectures for the evaluation
Table 7: Two architectures of electoral data processing for a single candidate for office
Criterion Jurors Majority Collective
1 2 3 4 5 vote opinion
Professional competence + + + − − → +
Leadership qualities + + − + − → +
Background and moral image + + − − + → +
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Juror’s vote + + − − − → − +
procedure. The first architecture has the order of operations ↓↓ → . It assumes that opinions
are first aggregated individually by each juror, resulting in votes either for (+) or against (−) the
candidate. Then these votes are accounted to make the final decision. Under this architecture,
the candidate is rejected by three out of five votes. The second architecture has the order of
operations −→→ ↓. It assumes that a collective opinion is made for each criterion, and then these
partial opinions are aggregated to make the final decision. Under this architecture, the candidate
is accepted.
The two election architectures have very different background philosophies. The first architecture
denoted by ↓↓ → reflects the liberal individualistic philosophy in the spirit of Locke. It deals
with the aggregation of what Rousseau and Condorcet called individual wills. Electors choose
their favorite candidates themselves, eventually, by their own criteria without being asked why
they cast votes for this or that candidate. They can be motivated by personal sympathies or
by egoistic intentions rather than by the public good. Even if electors are given some reference
criteria, as in our example, they are free to ignore them or assign arbitrary weights. The privacy
in expressing personal wills is incorporated into the in electors’ votes as ‘black boxes’.
The second architecture denoted by −→→ ↓ reflects the philosophy of public determination. It
explicitly articulates the public interest, differing from the sum of individual wills. It assumes
formulating socially important questions and asking for the electors’ opinions on them. The
society is considered a single body having a political profile with regard to these issues, resem-
bling the Rousseauvian general will. The public political profile is used to find the most socially
adequate candidate.
This architecture enhances the civic aspect of election and reduces the partiality of electors’
opinions. It is often used for evaluating new products, project proposals, scientific contributions,
etc., when each referee estimates each quality separately. For instance, journal articles can be
judged by the degree of innovation, awareness of recent literature, and presentation style, with
the final decision being based on the collective evaluation of each quality rather than on referee
votes.
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6 Discussion: How to improve election
The practice of applying voting by name wherever possible results in the predominant use of the
first architecture and the frequent overlooking of the second one, even in cases where it could
be more relevant. How could this consideration be made relevant to Bundestag election? The
framework developed in this paper prompts at least two ways to improve the election procedure.
The aim is (a) to redirect the voters’ attention from candidate (party) images to their manifestos
as political profiles, and (b) to base the election of candidates on matching their profiles to the
majority will.
Currently the Bundestag is elected with two votes, the first (Erststimme) for a person and the
second (Zweitstimme) for a party. The first 299 Bundestag members are representatives of local
constituencies elected through the first vote. The next 299 Bundestag seats are distributed
among the eligible parties (who have at least 5% of the second votes) to form their factions,
including the party members Thus, the second vote is decisive because it determines the size of
Bundestag factions. already elected by the first vote, in proportion to the second votes.4
Thus, the first vote allows electors to choose their preferred politicians by name. However, the
partiality of the vote for a person is reduced by rearranging the Bundestag factions according
to the more impersonal second vote for a party. This logic of increasing impartiality of votes
can be continued by introducing the absolutely impartial third vote (Drittstimme) asking for
the elector’s political profile.
The third vote is imagined in the form of a brief survey on the main points of the party manifestos
(Introduce nationwide minimum wage? Yes/No; Introduce a general speed limit on Autobah-
nen? Yes/No; etc.). As explained previously, the political profiles of the candidates (parties)
are backed up by certain ideologies, making the answers to different questions strongly interde-
pendent. Therefore, just a few questions can provide a reliable basis for specifying the political
profiles of both candidates and electors.
In other words, we propose to combine elections with referenda revealing the public opinion
on a sample of issues. The suggested approach envisages processing the totality of the ballots
and evaluating candidates by an electoral procedure with either the first (individualistic) or the
second (public) architecture as described in the previous section. It should be noted that in
Switzerland, Canada, United States and some other countries, referenda are often coupled with
elections, however, not as criteria to distribute parliament seats or public offices but rather for
the convenience of the population [Referendum 2012].
The first (individualistic) election architecture assumes processing each ballot, and the candidate
who best matches with the profile of the given voter receives his vote. The election procedure
itself remains the same: votes are cast for candidates, but through an indirect evaluation of the
candidate’s profile from the viewpoint of the voter’s profile. Thereby, the partiality of voting
by name is reduced. This approach is analogous to the functionality of the Wahl-O-Mat, which
finds the candidate whose profile fits best to to that of the elector. To illustrate this method,
one would need individual elector opinions on policy issues that are not available. Simplistically
assuming that electors have expressed their multi-criteria evaluations in the votes actually cast,
we obtain the distribution of Bundestag seats as it is; see the column ‘Seats’ in Table 5.
The second (public) architecture assumes finding the balance of public opinion on the selected
questions. Here, the candidates receive no votes. In contrast to voting based on individual
choices, this procedure implements the principle of public determination. The parties get the
Bundestag seats in proportion to the degree to which their political profiles (as stated in their
4If the proportion to votes is not accurate enough due to discrepancies between the number of directly elected
persons through the first vote and the percentage of seats finally allowed to the party through the second vote,
some extra seats (U¨berhangmandate) are added [U¨berhangmandat 2012]. The 2013 Bundestag has 631 seats,
including 598 basic and 33 extra seats [Deutscher Bundestag 2013].
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manifestos) match with the political profile of the electorate. The role of the second vote is
thereby reduced to finding the eligible parties, and the distribution of the Bundestag seats should
be made with respect to the third vote, a kind of ‘direct democracy test’— a competitive public
examination of the candidates (parties), who are evaluated through the election procedure.
More specifically, the degree of match can be evaluated using the candidate’s (party’s) indices of
popularity and universality. Similar to university exams where a few questions serve to evaluate
the student’s level, the ‘examination’ of the parties can be based on a few key questions that
suffice to make a general judgement. The latter is supported by the statistical representativeness
test developed in [Tangian 2012] and described in [Tangian 2014, Chapter 9].
We illustrate the second method using the German public profile based on 36 polls of public
opinion on 36 policy issues and the political profiles of the four leading German parties considered
thus far. Since the degree to which the parties match with the public profile is expressed by the
indices of representativeness, the size of Bundestag factions is adjusted proportionally to the
parties’ mean of its unweighted indices of popularity and universality, as given in Table 5. For
instance,






64 + 58 + 56 + 40︸ ︷︷ ︸
Popularity indices of





76 + 63 + 57 + 34︸ ︷︷ ︸
Universality indices of







The adjusted seats for the four eligible parties and the indices of the Bundestag adjusted are
shown in Table 8 and illustrated by Figure 6.
Given the adjusted Bundestag seats, we compute the coalition indices of popularity and uni-
versality as described in Section 4. The results are collected in Table 9. The minimal eligible
coalitions are shown in in Figure 7, which is Figure 6 complemented with the new minimal
eligible coalitions distinguished by red flagstaffs (the coalition numbers refer to Table 9).
As one can see all minimal eligible coalitions are more unanimous and more representative than
the ones resulting from the existing election method. Taking into account the tension between
the SPD and DIE LINKE, which makes the most representative coalition SPD/DIE LINKE
quite improbable, the next best coalition would be DIE LINKE/GRU¨NE.
Of course, this example is provided just for illustration. A practical implementation should not
exclude traditional ways of expressing opinions. In addition to questionnaires in the ballots,
direct votes for a candidate and for a party should remain an option. Note that such a voting
duality is already inherent in the German parliamentary election system with the first vote for
a specific person, and the second vote for a party. In our consideration, the vote for a party is
complemented with a vote for an even more impersonal party manifesto. Of course, one can also
imagine a mixed procedure where the allocation of the Bundestag seats is derived from both the
second votes and the party indices obtained through the third votes.
7 Conclusions
Our analysis of the 2013 German Bundestag election shows that voters do not act in accordance
with their own political profiles, they disregard party manifestos, and are likely driven by political
traditions, even if outdated, or by personal images of politicians. A possible explanation is that
the spectrum of the German political landscape has significantly shifted to the right, although
voters still believe that the parties represent the same values as a few decades ago. All of
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Table 8: Sheet A. Indices of the four eligible parties and of the Bundestag with the seats
redistributed proportionally to the mean indices of the parties









% % % % % % % % %
DIE LINKE 31.15/ 1 64/ 1 65/ 1 64/ 1 66/ 1 76/ 1 77/ 1 74/ 1 78/ 1
GRU¨NE 27.14/ 2 58/ 2 59/ 2 57/ 3 60/ 3 63/ 2 64/ 2 61/ 2 66/ 3
SPD 25.16/ 3 56/ 3 57/ 3 57/ 2 61/ 2 57/ 3 58/ 3 56/ 3 66/ 2
CDU/CSU 16.55/ 4 40/ 4 38/ 4 40/ 4 38/ 4 34/ 4 32/ 4 36/ 4 33/ 4
Bundestag 100 57 59 57 63 61 63 61 70




















































































































































Figure 6: Indices of the four eligible parties and of the Bundestag with the seats redistributed
proportionally to the mean indices of the parties: P—popularity, U—universality, u—for un-
weighted questions, g—for questions weighted by the number of Google hits, b—for questions
weighted by Brigitte Unger as the first expert, and a—for questions weighted by Anne Graef as
the second expert
33
Table 9: Recalculated indices of coalitions with up to three parties for unweighted questions;
the coefficient of impact of member weights on the coalition decisions p = 0.50







%/Rank %/Rank %/Rank %/Rank %/Rank %/Rank
1 CDU/CSU–SPD 41.7 / 10 66.7 / 5 50.1 / 10 ±2.9 / 4 49.9 / 10 ±5.8 / 4
2 CDU/CSU–DIE LINKE 47.7 / 8 33.3 / 8 54.5 / 6 ±2.0 / 1 60.0 / 5 ±4.2 / 1
3 CDU/CSU–GRU¨NE 43.7 / 9 45.7 / 6 52.4 / 9 ±2.5 / 3 55.2 / 8 ±4.9 / 3
4 SPD–DIE LINKE 56.3 / 6 80.0 / 3 56.2 / 1 ±3.5 / 6 61.5 / 1 ±6.5 / 6
5 SPD–GRU¨NE 52.3 / 7 85.7 / 2 54.3 / 7 ±3.5 / 7 57.3 / 7 ±6.8 / 7
6 DIE LINKE–GRU¨NE 58.3 / 5 94.1 / 1 55.3 / 4 ±3.7 / 8 60.4 / 4 ±7.1 / 8
7 CDU/CSU–SPD–DIE LINKE 72.9 / 3 33.3 / 8 54.7 / 5 ±2.0 / 1 58.4 / 6 ±4.2 / 1
8 CDU/CSU–SPD–GRU¨NE 68.8 / 4 41.7 / 7 52.9 / 8 ±2.2 / 2 54.6 / 9 ±4.7 / 2
9 CDU/CSU–DIE LINKE–GRU¨NE 74.8 / 2 33.3 / 9 55.5 / 3 ±2.0 / 1 60.7 / 3 ±4.2 / 1
10 SPD–DIE LINKE–GRU¨NE 83.5 / 1 77.1 / 4 56.0 / 2 ±3.4 / 5 61.0 / 2 ±6.4 / 5
these result in election of ‘wrong’ parties and ‘wrong’ coalition formation. In the case of the
2013 German Bundestag election, the election winner, the CDU/CSU, is the least representative
among the four parties eligible for Bundestag seats. The lack of focus on the changing party
profiles results in a discrepancy between electorate and elected government. In German’s case,
it manifests itself in increasing social tension and violent protests.
Taking into account the results of the study, we conclude that voting for candidates or for parties
by name can violate the principle of equal chances, because the parties who have long been in
power are over-represented, and the social will is not adequately reflected. The imperfectness of
intermediation of the voters’ will is to a great extent caused by the irrationality and superficiality
of the voters themselves. They are often influenced by a priori judgements or pay more attention
to the candidates’ images rather than to their real merits. At the business level, some corpora-
tions try to overcome subjectivity and irrelevances in the evaluation of job candidates in recruit-
ment procedures by restricting their considerations to job-related matters and using anonymous
questionnaires without names, photos, or any personal information; for an international survey
see [Krause et al. 2010, pp. 8–21]. This practice is becoming more widespread, and Germany
has started to shape it into legal guidelines [Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010].
Following the actual trends in job recruitment procedures with anonymized applications and
the focus on job-relevant merits rather than on personal information, the election procedure
could be also complemented with methods of revealing the electorate opinion. To overcome
the shortages of the traditional election procedure, some modifications are proposed to bridge
the gap between representative and direct democracies. It is suggested to introduce a third
vote in the form of ‘sample referenda’ with voters’ Yes/No opinions on several important issues
from party manifestos. It meets the existing logic of the German two-vote system: the first
vote for a person, the second vote for a party, and the third vote for party profiles, so that
the considerations progressively tend toward the more conceptual and less personified. Such
an approach could integrate elements of most advantageous direct democracy into functionally
better manageable representative democracy.
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Figure 7: Actual minimal eligible coalitions — with > 50% parliament seats (shown by blue
flagstuffs) and recalculated minimal eligible coalitions (shown by red flagstuffs); in both cases
the indices are computed for unweighted questions, and the coefficient of impact of member
weights on the coalition decisions is assumed to be p = 0.50
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8 Appendix: Complete data for the model
Most of the data for the following table are taken from the German internet sites [Bundeswahlleiter 2013,
Bundeszentrale fu¨r politische Bildung 2013] and is given in the original German language. The
weighting is elicited from Google on 7th October 2013 and two experts, Brigitte Unger and Anne
Graef. The table also contains references to the public opinion polls used in the model.
Table 10: Sheet A. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
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Table 10: Sheet B. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
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Table 10: Sheet C. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
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Table 10: Sheet D. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
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Table 10: Sheet E. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
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Einfu¨hrung eines gesetzlichen Mindestlohns. Infratest dimap Studie im Auf-
trag des DGB (Jun 2013). Frage: Einfu¨hrung eines gesetzlichen Mindestlohns
- Befu¨rwortung oder Ablehnung? (Infratest dimap, 2013, Jun 3-4, 1003 Be-
fragte). http://www.mindestlohn.de/w/files/umfrage/infratest-6-2013/2013.06.05-
wegewerk mindestlohn-graf.pdf. Cited 3 Oct 2013
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
ARD-DeutschlandTREND (Aug 2013) Frage: Betreuungsgeld - Auch ku¨nftig zahlen
oder fu¨r Ausbau von Kitas verwenden? (Infratest dimap, 2013, 29-30 Jul, 1003
interviews) http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-
deutschlandtrend/2013/august/. Cited 3 Oct 2013. ARD-DeutschlandTREND Mai
2012. Frage: Die Bundesregierung plant, allen Eltern, die fu¨r ihre Kinder zwischen
ein und drei Jahren keinen Platz in einer Krippe oder Kindertagessta¨tte in Anspruch
nehmen, ein monatliches Betreuungsgeld von 150 Euro zu zahlen. Unterstu¨tzen
Sie diese Idee? 29:69 http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend1522.pdf.




WDR/ARD Markencheck ADAC (Oct 2012) Frage: Einfu¨hrung eines generellen
Tempolimits von 120 oder 130 km/h auf den deutschen Autobahnen (Infratest
dimap, 2012, 9-10 Oct, 1000 Befragte). http://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/ard-markencheck-adac/. Cited 4 Oct 2013
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Handelsblatt (9 Apr 2013) Deutsche finden den Euro gut. ‘Wie eine
repra¨sentative Umfrage des Forsa-Instituts fu¨r das Handelsblatt (Diensta-
gausgabe) zeigt, sind heute 69 Prozent der Deutschen dafu¨r, das neue
Geld zu behalten. Nur 27 Prozent wollen wieder zuru¨ck zur D-Mark’.
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/exklusivumfrage-deutsche-





YouGov (Nov 2009) Halten Sie die Preise fu¨r Energie- und
Heizkosten fu¨r fair? (2009, 11-13 Nov, 1225 Befragte).
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152898/umfrage/bewertung-
der-preise-fuer-energie-und-heizung/. Cited 3 Oct 2013. S. auch: ARD-
DeutschlandTREND April 2012. Benzinpreise: Staatliche Reulierung oder
freiem Wettbewerb u¨berlassen? 75:20 (Infratest dimap 2-3 Apr 2012, 1005
Befragte) http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-
deutschlandtrend/2012/april/. Cited 4 Oct 2013
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
MoMa-DeutschlandTREND (Dec 2012) Große Mehrheit der Bu¨rger fu¨r
versta¨rkte Videou¨berwachung. Frage - Ausweitung der Videou¨berwachung
auf o¨ffentlichen Pla¨tzen und in Bahnho¨fen (Infratest dimap 2012, 18-
19 Dec, 1000 interviews). https://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/grosse-mehrheit-der-buerger-fuer-






Mingle-Trend (13 Feb 2012) 80% der Deutschen wollen das Bedingungslose
Grundeinkommen. Frage: Was halten Sie von einem bedinungslosen
Grundeinkommen fu¨r alle Bu¨rger? (Mingle, 9-13 Feb 2012, 1037 Be-
fragte). http://mingle-trend.respondi.com/de/13 02 2012/80-der-deutschen-wollen-






Factwise (Feb 2013) European opinion on the use of public money in the agri-
cultural sector. Question 3: What do you think is most important that
tax-payers money paid to farmers should be used for? (TNS-Germany, 11-12
Jan 2013, 1003 interviews) http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/European opinion on the use of public money in the agricultural sector.pdf.
Cited 04 Oct 2013
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FORSA (Nov 2009) Frage: Finden Sie die Forderung nach Einfu¨hrung
einer Einheitsschule richtig? (Forsa, 20-22 Nov 2009, 1013 Befragte).
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1565/umfrage/meinung-zur-




Infratest dimap (2013 Mai) Steuererho¨ungen - Parteianha¨mger. Frage: Derzeit
wird in Deutschland diskutiert, doe Steuern fu¨r Menschen mit ho¨heren Einkom-
men zu erho¨hen. Fa¨nden Sie dies richtig oder nicht richtig? (Infratest dimap,
5-7 Jun 2013, 1010 Befragte). https://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/steuerplaene-zur-steuererhoehung-von-
gruenen-und-spd-stossen-nicht-nur-in-der-eigenen-anhaengerschaf/. Cited 4 Oct
2013
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
TNS Emnid (Mar 2009) Zukunft der NATO. Frage: Glauben Sie, dass die
NATO auch in Zukunft ihren Verteidigungsaufgaben gerecht wird oder sollte sie
grundlegend neu ausgerichtet werden? (TNS Emnid, 30 Mar 2009, 1.000 Be-
fragte). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5262/umfrage/zukunft-der-




Deutschlands Informationsportal zu Erneuebaren Energien (2013) Umfrage 2013:
Bu¨rger befu¨rworten Energiewende und sind bereit, die Kosten dafu¨r zu tragen.
Grafiken zur Akzeptanzumfrage 2013. Frage - Renews Spezial. Zur Stromerzeugung
in der Nachbarschaft finden sehr gut bzw. gut Kohlenkraftwerk (TNS-Emind, Sep
2013, 1003 Befragte) http://www.unendlich-viel-energie.de/de/panorama/akzeptanz-
erneuerbarer-energien/grafiken-umfrage-2013.html. Cited 4 Oct 2013
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Deutsche Aputheker Zeitung (16 Mar 2012) DAZ.online-Umfrage Pille danach
auch bei uns rezeptfrei? ”33 Prozent der Umfrageteilnehmer halten es fu¨r zeit-
gema¨ß, dass Levonorgestrel als Pille danach... in der Apotheke verkauft werden
darf. Weitere 35 Prozent der Umfrageteilnehmer knu¨pfen an den ebenfalls
gewu¨nschten, rezeptfreien Verkauf Bedingungen: Die Abgabe sollte von einer
verpflichtenden, perso¨nlichen Beratung begleitet werden... 32 Prozent halten die
Verschreibungspflicht fu¨r Levonorgestrel als Pille danach weiterhin fu¨r angemessen.”
http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2012/03/16/pille-
danach-auch-bei-uns-rezeptfrei/6787.html. Cited 6 Oct 2013
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Stern.de (2009, 25 Feb) Stern-Umfrage. Deutsche fu¨r Banken-Verstaatlichung. ’Laut
einer Umfrage des stern sowie des Fernsehsenders RTL halten es 60 Prozent der
Deutschen fu¨r richtig, angeschlagene Banken im a¨ußersten Notfall zu enteignen,
31 Prozent lehnen dies ab’. Frage - Halten Sie es fu¨r richtig, dass Banken im
a¨ußersten Notfall verstaatlicht werden? (Forsa Institut 19-20 Feb 2009, 1004
Befragte). http://www.stern.de/politik/deutschland/forsa/stern-umfrage-deutsche-




ARD-Morgenmagazin (2011) Mehrheit der Deutschen gegen Aufnahme von
Flu¨chtlingen aus Nordafrika. Frage: Nach den politischen Umbru¨chen in
Nordafrika hat Italien rund 23.000 Flu¨chtlinge aufgenommen, darunter viele
aus Tunesien. Was meinen Sie: Sollte auch Deutschland Flu¨chtlinge aus Nordafrika
aufnehmen? (Infratest dimap, 12-13 Apr 2011, 1000 Befragte) https://www.infratest-
dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/mehrheit-der-








Stiftung Zentrum fu¨r Qualita¨t in der Pflege (20 Mai 2010). Repra¨sentative
Umfrage zur Familien-Pflegezeit: Sechs Monate sind zu kurz - Bundesbu¨rger
nehmen Staat und Arbeitgeber auch finanziell in die Pflicht (Mai 2010,
). http://www.presseportal.de/pm/80067/1617054/repraesentative-umfrage-zur-
familien-pflegezeit-sechs-monate-sind-zu-kurz-bundesbuerger-nehmen. Cited 6 Oct
2013. http://www.zqp.de/upload/content.000/id00046/attachment01.pdf
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ARD DeutschlandTREND December 2012. Klare Mehrheit fu¨r NPD-Verbot,
p. 16 (Infratest , 3-4 Dec 2012, 1001 Befragte). http://www.infratest-







Unicum.de (2013) Umfrage: Wie gerecht ist BAFo¨G? (106 Teilnehmer) Antworte:
”Wir brauchen ein vo¨llig neues BAfo¨G-Modell. Jeder Student sollte unabha¨ngig
vom Einkommen der Eltern eine Fo¨rderung vom Staat erhalten” (51%) und ”Die
BAfo¨G-Sa¨tze sind vo¨llig angemessen. Wer auf die staatliche Finanzspritze angewiesen
ist, bekommt genu¨gend Kohle, um sich das Studium zu finanzieren. Dabei ist
es gerecht, dass die Fo¨rderung nach BAfo¨G vom Einkommen der Eltern abha¨ngig
ist” (21%). http://www.unicum.de/forum/foerderungen-zuschuesse/890-umfrage-






Tagesspiegel.de (2012, 20 April) Illegale Einwanderung: Forderung nach Gren-
zkontrollen sto¨ßt auf scharfe Kritik. Frage: Innenminister Friedrich und sein
franzo¨sischer Kollege haben die Wiedereinfu¨hrung von Grenzkontrollen innerhalb
des Schengenraums gefordert. Was denken Sie? (Offene Online-Umfrage mit
schon 1680 Stimmen). http://www.tagesspiegel.de/politik/illegale-einwanderung-








MoMa DeutschlandTREND (2012 Sep) Einfu¨hrung einer gesetzlichejn Frauenquote
fu¨r Aufsichtsra¨te. Frage: Der Bundestrat hat die Einfu¨hrung einer Frauenquote fu¨r
Aufsichtsra¨te bo¨rsennotierter Aktiengesellschaften beschlossen. Danach sollen bis
zum Jahr 2023 40 Prozent der Aufsichtsra¨te weiblich sein. Der Bundestag muss
daru¨ber noch abstimmen. Befu¨rworten Sie die Einfu¨hrung einer gesetzlichen Frauen-
quote fu¨r Aufsichtsra¨te oder sollte es freiwilligen Verpflichtungen der Unternehmen
bleiben? (Infratest dimap 25-26 Sep 2012, 1000 Befragte). https://www.infratest-
dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/mehrheit-fuer-
beibehaltung-des-rentenniveaus-buerger-eher-skeptisch-gegenueber-gesetzlicher-









Freie Welt (2013) Ist der La¨nderfinanzausgleich gerecht? Umfrage: Ist
der La¨nderfinanzausgleich gerecht? (Freie Welt, 5-12 Feb 2013, 3210 Stim-
men). http://www.freiewelt.net/umfragen/ist-der-landerfinanzausgleich-gerecht-
50075/. Cited 4 Oct 2013




Infratest dimap (2010) Volksentscheide wu¨rden Rente mit 65 und Afghanistan-
Abzug erwirken. Frage: Wiedereinfu¨hrung der Rente mit 65 Jahren
(Infratest dimap, 27-29 Jul 2010, 1000 Befragte) https://www.infratest-
dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/volksentscheide-
wuerden-rente-mit-65-und-afghanistan-abzug-erwirken/. Cited 4 Oct
2013 (90:8 in Jun 2009 https://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/mehrheit-weiterhin-fuer-aenderung-bei-
rente-ab-67-eu-erlaubnis-fuer-verkauf-von-klonfleisch-beunru/)
23 Migranten im Staats-








Waffenexporte.org (2011, 28 Oct) Waffenexport-Telegramm Nr. 4. Emnid-
Umfrage: Deutsche mehrheitlich gegen Ru¨stungsexporte. ’Vom 04.10.-05.10.2011
wurden 1005 Personen quer durch alle Bevo¨lkerungsschichten, Alters- und Einkom-
mensgruppen zu diesem Thema befragt. Die deutliche Mehrheit der Befragten,
na¨mlich 78%, sind gegen jeglichen Ru¨stungsexport. 20% sind nicht grundsa¨tzlich
gegen Ru¨stungsexporte. ’ http://www.waffenexporte.org/2011/10/waffenexport-
telegramm-nr-4/. Cited 4 Oct 2013
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Eltern (2013) Wenn Eltern die Wahl haben: Eine repra¨sentative Forsa-Studie im Auf-
trag von Eltern, Berlin 9 April 2013. Frage: Finde uch gut ... Ehegattensplitting, das
steuerlich entlastet, wenn ein Ehepartner sehr viel weniger als der andere oder gar
nichts verdient (p. 10) und Frage: Befu¨rworte ich ... Abschaffung des Ehegattensplit-




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
ZDF Politbarometer Juni II 2013 (2013, 28 Jun) Deutliche Mehrheit gegen Aufnahme
der Tu¨rkei in die EU. ’Nur 27 Prozent sind fu¨r die Aufnahme der Tu¨rkei in die EU in
einigen Jahren, 68 Prozent sprechen sich dagegen aus.’ (Forschungsgruppe Wahlen,
25-27 Jun 2013, 1276 Befragte) http://www.presseportal.de/pm/7840/2502931/zdf-







ZDF Politbarometer (2012) Meinung zur Offenlegung der Nebeneinku¨nfte von Bun-
destagsabgeordneten. Frage: Sollen Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinku¨nfte
vollsta¨ndig offenlegen mu¨ssen? (Forschungsgruppe Wahlen, , 8-10 Oct, 1225
Befragte). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/244018/umfrage/meinung-








ZDF-Politbarometer (2012 Oct) Meinung zur Befreiung der Industrie von der
EEG-Umlage. Frage: Halten Sie die Befreiung energieintensiver Industriebe-
triebe von der EEG-Umlage fu¨r richtig? (ZDF-Politbarometer 23-25 Oct, 1286
Befragte). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/245820/umfrage/meinung-
zur-sonderregelung-der-industrie-bezueglich-der-eeg-umlage/. Cited 4 Oct 2013






Glatzer W et al. (2009) Einstellungen zum Sozialstaat, Band III, Sechs Fragen
zur Akzeptanz der sozialen Sicherungnin der Bevo¨lkerung. Verlag Barbara Budrich,
Opladen, und Farmington Hill. Representative Umfrage 2008 der Bevolkerung mit
der Frage ‘Keine Leistung bei Ablehnung von zumutbarer Arbet’, fu¨r ALG II (p. 69)
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Unsere Kirche (2011, 25 Sep) Umfrage: Mehrheit ha¨lt Kirchensteuer fu¨r nicht
mehr zeitgema¨ß. ’Mehr als zwei Drittel der Deutschen (69 Prozent) ha¨lt die
Kirchensteuer fu¨r nicht mehr zeitgema¨ß. Das ist das Ergebnis einer nach eige-
nen Angaben repra¨sentativen Umfrage der Bild am Sonntag. Hierfu¨r hatte
das Institut Emnid insgesamt 500 in der Bundesrepublik lebende Personen ab
14 Jahren befragt. Lediglich 31 Prozent wollen an der Kirchensteuer festhal-
ten.’ http://www.unserekirche.de/gesellschaft/aktuell/mehrheit-hlt-kirchensteuer-fr-
nicht-mehr-zeitgem 7637.html. Cited 4 Oct 2013
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Verbraucherzentrale Bundesverband (30 Aug 2013) Verbraucher wollen gerechteres
Gesundheitswesen. Umfrage zeigt Handlungsbedarf bei Reform des Gesundheitssys-
tems. Frage: Sollen privat und gesetzlich Versicherte gleich behandelt werden?
(TNS Emnid, August 2013, 1002 Befragte). http://www.vzbv.de/12172.htm and
http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/gesundheitssystem-umfrage-vzbv-2013.jpg.
Cited 4 Oct 2013
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
ARD DeutschlandTRAND Juli 2012. Euro-Krise: Finanzhilfe fu¨r Spanien. Frage:
Der Bundestag wird am Donnerstag in einer Sondersitzung u¨ber Finanzhilfen
fu¨r Spanien im Rahmen des europa¨ischen Rettungsschirmes entschieden. Finden
Sie es richtig, dass nun auch Spanien finanzielle Hilfe zur Bewa¨ltigung der
Euro- und Finanzkrise erhalten soll oder finden Sie das nicht richtig? (Infratest
dimap, 17-18 Jul 2012, 1000 Befragte). https://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/die-haelfte-der-deutschen-spricht-sich-
gegen-finanzhilfen-fuer-spanien-aus-zustimmung-und-ablehnu/ Cited 4 Oct 2013.
A¨hnliche Ergebniss 52:41 u¨ber Griehenland. Frage: Derzeit wird ja viel u¨ber
hochverschuldete Griechenland gesprochen. Was meinen Sie: Sollten die anderen
Euro-La¨nder Griechnland weiterhin unterstu¨tzen oder sollten sie Griechenland pleite
gehen lassen? (Infratest 22-24 Sep 2011, 1031 Befragte). https://www.infratest-
dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/griechenland-krise-
jeder-zweite-spricht-sich-fuer-weitere-unterstuetzung-aus/. Cited 4 Oct 2013
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de.statista (2013) Adoption von Kindern durch homosexuelle
Paare. Sollte homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern
erlaubt sein? (Institut fu¨r Mittelstandsforschung Bonn 2010).
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/169561/umfrage/meinung-zur-







ZDF Politbarometer Juni II 2013 (2013, 28 Jun) Fast zwei Drittel gegen Daten-
sammeln durch Geheimdienste der USA und GB. ’Trotz der Begru¨ndung, dass
dies zur Beka¨mpfung von Terrorismus und Kriminalita¨t geschehe, sind 65 Prozent
gegen die bekanntgewordenen Datensammel-Aktivita¨ten der Geheimdienste der
USA und Großbritanniens im Internet. Lediglich 30 Prozent halten solche Maß-
nahmen fu¨r gerechtfertigt.’ (Forschungsgruppe Wahlen, 25-27 Jun 2013, 1276
Befragte) http://www.presseportal.de/pm/7840/2502931/zdf-politbarometer-juni-ii-





Infratest dimap (2013 Sep) Gerechte Verha¨ltnisse in Deutschland 2013. Wohnen.
Frage: Eine gesetzliche Begrenzung von Mieteerha¨hungen bei Neuvermietun-









Ministerium fu¨r Integration Baden-Wu¨rttemberg (2013, 5 June) Umfrage:
Mehrheit der Deutschen fu¨r doppelte Staatsbu¨rgerschaft. ’Auf die Frage
Sollte man bei der Einbu¨rgerung in Deutschland grundsa¨tzlich die ausla¨ndische
Staatsbu¨rgerschaft behalten du¨rfen? antwortete die Mehrheit der Deutschen
mit ja (53 Prozent) und die Minderheit mit nein (42 Prozent).’ (Forsa
Institut, 22 Apr - 30 Mai 2013, 1000 Bundebu¨rger). http://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/aktuelle-umfrage-zur-





Handelsblatt (2013, 26 September) Forsa-Umfrage: Deutsche besta¨tigen Merkel im
Maut-Streit. ’Eine exklusive Forsa-Umfrage fu¨r Handelsblatt Online unter 1.001 Be-
fragten ergibt: 41 Prozent der Deutschen lehnen eine Pkw-Maut ab. Doch 35 Prozent
sind fu¨r eine Pkw-Maut nur fu¨r Ausla¨nder. Und weitere 22 Prozent wu¨rden gerne alle
Autofahrer auf Autobahnen zur Kasse bitten.’ (Forsa Institut 19-20 Sep 2013, 1001
Befragten). http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-
2013/forsa-umfrage-deutsche-bestaetigen-merkel-im-maut-streit/8845234.html.





Volksentscheid - Bundesweit! (2013 Mar 27) Umfrage: 87 Prozent fu¨r Volksab-
stimmungen. Frage: In der Schweiz fand am vergangenen Wochenende eine
Volksabstimmung statt. Sollten auch in Deutschland Volksabstimmungen u¨ber
strittige Themen abgehalten werden? (Emind 2013 Mar 7, 502 Befragte).
http://www.volksentscheid.de/9876.html. Cited 4 Oct 2013
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Table 10: Sheet K. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
CDU/CSU. Union of Germany’s two main conservative par-
ties, Christlich Demokratische Union Deutschlands (Chris-
tian Democratic Union of Germany) founded in 1950 and
Christlich-Soziale Union in Bayern (Christian Social Union of







Nein. Wir haben in zahlreichen Branchen mit insgesamt vier Millionen Bescha¨ftigten
Mindestlo¨hne ermo¨glicht und wollen fu¨r die Bereiche, in denen es keine Tarifvertra¨ge
gibt, die Tarifpartner gesetzlich in die Pflicht nehmen. Sie sollen gemeinsam in einer
Kommission einen tariflichen Mindestlohn festlegen, wobei die unterschiedlichen Sit-
uationen in den Regionen und Branchen beru¨cksichtigt werden ko¨nnen. Eine Lohn-
festsetzung durch die Politik lehnen wir ab.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Wir wollen nicht, dass der Staat den Eltern vorschreibt, wie sie ihre Kinder
erziehen sollen. Deshalb unterstu¨tzen wir mit dem Betreuungsgeld auch diejenigen
Eltern von Kindern zwischen einem und drei Jahren, die keinen staatlich gefo¨rderten
Kita-Platz in Anspruch nehmen mo¨chten, sondern die Betreuung privat organisieren.
Die Zahlung des Betreuungsgeldes ha¨ngt nicht davon ab, dass ein Elternteil zu Hause





Nein. CDU und CSU wollen keinen evormundenden Staat, der vorschreibt wie sich die
Menschen fortbewegen. Deshalb lehnen wir ein generelles Tempolimit auf Autobahnen
ab. Beschra¨nkungen sind dort geboten, wo es aus verkehrlichen Gegebenheiten (zum
Beispiel Gefahrenstellen) oder zeitlichen Erfordernissen wie Nachtruhe erforderlich ist
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Deutschland profitiert in erheblichem Maß vom Euro. Die Mitgliedschaft Deutsch-
lands in der Wa¨hrungsunion reduziert die Kosten des internationalen Handels und
schu¨tzt vor starken Wechselkursschwankungen. Eine Ru¨ckkehr zur D-Mark wu¨rde
erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Die Deutschen wu¨rden Einkom-





Nein. Die Energiewende muss fu¨r alle bezahlbar sein. Staatlich regulierte Preise sind
dafu¨r aber nicht notwendig. Den Ausbau Erneuerbarer Energien wollen wir mit dem
beschleunigten Ausbau der Stromnetze und den anderen Energietra¨gern verzahnen
und das EEG reformieren, um so die Verbraucher von Kosten zu entlasten
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Ja. Um Gewalt und Diebsta¨hle abzuwehren sowie Anschla¨ge und andere Straftaten
erfolgreich aufzukla¨ren, wollen wir den Einsatz von Videokameras an Krimi-
nalita¨tsbrenn- und Gefahrenpunkten versta¨rken. Vor allem Bahnho¨fe und o¨ffentlicher






Nein. Es soll allen mo¨glich sein, existenzsichernde Einkommen zu erzielen. Hierfu¨r
wollen wir auch weiterhin zu niedrig entlohnte Arbeitnehmer finanziell unterstu¨tzen.
Dies soll Arbeitsuchende motivieren, Bescha¨ftigungschancen zu ergreifen. Es gilt Ar-
beit statt Arbeitslosigkeit zu fo¨rdern. Fu¨r Menschen, die z.B. aus Gesundheitsgru¨nden







Nein. CDU und CSU fo¨rdern den O¨kolandbau in besonderer Weise mit ho¨heren
Pra¨mien fu¨r die Umstellung der Betriebe und die Beibehaltung der o¨kologischen
Wirtschaftsweise. Aber auch alle anderen Landwirte leisten viel fu¨r gesunde und
bezahlbare Nahrungsmittel, die Landschaftspflege und die Entwicklung des la¨ndlichen
Raums. Sie arbeiten mit ho¨heren Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherschutzstan-
dards als anderswo in der Welt. Sie verdienen deshalb genauso unsere Unterstu¨tzung
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Table 10: Sheet L. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
CDU/CSU. Union of Germany’s two main conservative par-
ties, Christlich Demokratische Union Deutschlands (Chris-
tian Democratic Union of Germany) founded in 1950 and
Christlich-Soziale Union in Bayern (Christian Social Union of
Bavaria) founded in 1945; ca. 485,000+150,000 members
18157256 (41.55%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Gemeinsamer Unterricht ist fu¨r uns ein wichtiges Element unserer Integra-
tionspolitik. Kinder sollen ungeachtet ihrer Herkunft, aber angepasst an ihre Leis-
tungen gefo¨rdert werden. Wer fru¨h gefo¨rdert wird, hat bessere Chancen. Die fru¨he
Vermittlung der deutschen Sprache ist dabei eine wichtige Grundlage. Auch dafu¨r ist




Nein. Starke Schultern tragen schon heute deutlich mehr als schwache: Im Jahr
2011 haben die obersten 5 Prozent der Steuerpflichtigen 41,5 Prozent der Einkom-
mensteuerlast getragen, die oberen 25 Prozent haben zusammen 76,9 Prozent der
Einkommensteuerlast geschultert. Laut DIHK werden zudem bei jedem Prozent-
punkt ho¨herer Einkommensteuer 200.000 Arbeitspla¨tze gefa¨hrdet. Angesichts his-
torisch hoher Steuereinnahmen sehen wir auch keinen Grund fu¨r ho¨here Steuern.
Steuererho¨hungen lehnen wir deshalb ab
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Die NATO bleibt fu¨r die Sicherheit Deutschlands und Europas unverzicht-
bar und ist vorrangiges Instrument unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Die NATO muss der sta¨ndige Ort des transatlantischen sicherheitspolitischen Di-
aloges sein. Auch nach dem Ende des Kalten Kriegs ist die zentrale Verpflichtung
des Bu¨ndnisses die gemeinsame Verteidigung seiner Mitglieder. Im Rahmen des





Nein. Die Energiewende macht uns unabha¨ngiger von O¨l, Gas und Kohle. Um
Schwankungen bei den Erneuerbaren Energien wirksam auszugleichen, beno¨tigen wir
zuna¨chst jedoch auch moderne Kohle- und Gaskraftwerke. Das gilt auch fu¨r den Er-
satz alter ineffizienter Kraftwerke, die wir durch den Bau neuer, effizienter Kraftwerke
ablo¨sen wollen
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Die ”Pille danach” ist ein hoch wirksames Hormonpra¨parat und kein regula¨res
Verhu¨tungsmittel. Es sollte nur im Notfall eingenommen werden. Ihre Sicherheit ist
zudem nicht mit anderen hormonellen Verhu¨tungsmitteln zu vergleichen. Deshalb
ist grundsa¨tzlich eine a¨rztliche Beratung bei der Verwendung dieser Medikamente
notwendig
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. In einer Marktwirtschaft soll sich der Staat auf die Festlegung von Rahmenbe-
dingungen beschra¨nken und sich nur in Ausnahmefa¨llen an Unternehmen oder Banken
beteiligen. Unsere Bankenstruktur mit Genossenschaftsbanken, Privatbanken und
Sparkassen hat sich insbesondere in der Finanzmarktkrise als stabil erwiesen. Wir





Nein. Wir treten fu¨r den Schutz politisch Verfolgter ein, wie es der aus un-
serem christlich gepra¨gten Menschenbild entspringenden Verantwortung entspricht.
Deutschland ist weltweit eines der fu¨hrenden Aufnahmela¨nder von Flu¨chtlingen. Auf
EU-Ebene muss jedoch verhindert werden, dass es zu einer besonderen Belastung der








Nein. Die Mo¨glichkeit fu¨r Arbeitnehmer, Familienangeho¨rige zu Hause zu pflegen,
haben CDU und CSU deutlich verbessert. Mit der Familienpflegezeit ko¨nnen Arbeit-
nehmer Beruf und Pflege besser miteinander vereinbaren. Wer sich um die Pflege von
Angeho¨rigen ku¨mmert, erwirbt fu¨r diese Zeit auch einen Rentenanspruch, den wir
besser bewerten wollen
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Table 10: Sheet M. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
CDU/CSU. Union of Germany’s two main conservative par-
ties, Christlich Demokratische Union Deutschlands (Chris-
tian Democratic Union of Germany) founded in 1950 and
Christlich-Soziale Union in Bayern (Christian Social Union of






Ja. Zum Schutz unserer Verfassung gegen politische Extremisten geho¨rt auch die
Mo¨glichkeit, verfassungswidrige Parteien verbieten zu ko¨nnen. Aufgrund der mit
einem Verbot verbundenen Intensita¨t des Eingriffs ist die Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit zu Recht nur unter sehr strengen rechtsstaatlichen Voraussetzungen







Nein. Studieren darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abha¨ngen. Dennoch sollen
sich Eltern nach ihren Mo¨glichkeiten an den Kosten der Ausbildung beteiligen. Wir
wollen die Studienfinanzierung in der na¨chsten Wahlperiode weiter ausbauen und dazu
das BAfo¨G an die Lebenshaltungskosten sowie vera¨nderte Bildungswege anpassen.
Beispielsweise sollen Auszubildende, die ihr Studium oder ihre schulische Ausbildung







Nein. Offene Grenzen in Europa sind ein Gewinn fu¨r uns alle. Doch auch bei offenen
Binnengrenzen muss die innere Sicherheit in der Europa¨ischen Union gewa¨hrleistet
bleiben. Fu¨r den Ausnahmefall ist es daher auch bei Schengen-Mitgliedstaaten richtig,








?. Wir wollen, dass mehr Frauen in Fu¨hrungsverantwortung kommen. Dabei mu¨ssen
Bund, La¨nder und Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen, z.B. in o¨ffentlichen Be-
trieben, der Verwaltung oder bei der Besetzung von Aufsichts- und Verwaltungsra¨ten.
Ab dem Jahr 2020 soll eine feste Quote von 30 Prozent fu¨r Frauen in Aufsichtsratsman-







?. Zu einem angemessenen La¨nderfinanzausgleich stehen wir genauso wie zu den
Verpflichtungen des Solidarpakts. Wir wollen aber den La¨nderfinanzausgleich fu¨r die
Zukunft so ordnen, dass die Geberla¨nder nicht u¨ber Gebu¨hr belastet und um die
Fru¨chte ihrer erfolgreichen Politik gebracht werden. Auch fu¨r die Empfa¨ngerla¨nder
soll es sich mehr als bisher lohnen, ihre Situation zu verbessern. Bayern klagt gegen
den gegenwa¨rtigen La¨nderfinanzausgleich. Die CSU akzeptiert nicht, dass Bayern
jedes Jahr allein vier Milliarden in den LfA zahlt und damit rund die Ha¨lfte des
gesamten La¨nderfinanzausgleichs tra¨gt. Das soll sich a¨ndern




Nein. Die Rente mit 67 schafft einen fairen Ausgleich zwischen den Generationen.
Bis 2029 werden wir sie schrittweise einfu¨hren. Wir wollen auch zuku¨nftig eine En-
twicklung der Renten, die Rentnerinnen und Rentner verla¨sslich an der allgemeinen
Einkommensentwicklung beteiligt, ohne der ju¨ngeren Generation Chancen auf Ent-
faltung und Wohlstand zu nehmen
23 Migranten im Staats-





Ja. Wir werben dafu¨r, dass sich mehr junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
fu¨r eine berufliche Laufbahn im o¨ffentlichen Dienst, insbesondere als Lehrerinnen und
Lehrer, als Polizistinnen und Polizisten oder in der Justiz entscheiden. Besonders
die Sta¨rken dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie z.B. Mehrsprachigkeit und
die Fa¨higkeit, zwischen den Kulturen zu vermitteln, ko¨nnen helfen, den gegenseitigen




Nein. Deutschland verfolgt bereits heute eine verantwortungsvolle und
zuru¨ckhaltende Ru¨stungsexportpolitik. Die u¨berwiegende Zahl der deutschen
Ru¨stungsexporte erfolgt innerhalb der EU und der NATO. In der Vergangenheit haben
alle Bundesregierungen Ru¨stungsexporte unter bestimmten Bedingungen zugelassen
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CDU/CSU. Union of Germany’s two main conservative par-
ties, Christlich Demokratische Union Deutschlands (Chris-
tian Democratic Union of Germany) founded in 1950 and
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Ja. CDU und CSU bekennen sich zur Ehe als Kern der Familie. Deshalb werden wir
das Ehegattensplitting erhalten. Zusa¨tzlich wollen wir Familien mit Kindern noch
besser fo¨rdern. Deshalb wollen wir im Sinne eines Familiensplittings die steuerliche




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Wir wollen eine starke Zusammenarbeit zwischen der Europa¨ischen Union
und der Tu¨rkei, die den Menschen sowohl in Europa als auch in der Tu¨rkei dient.
Eine Vollmitgliedschaft der Tu¨rkei lehnen wir aber ab, weil die Tu¨rkei die Voraus-
setzungen fu¨r einen EU-Beitritt nicht erfu¨llt. Angesichts der Gro¨ße des Landes und








?. Die Menschen sollen wissen, welchen beruflichen Nebenta¨tigkeiten ihre Abge-
ordneten nachgehen. Abgeordnete sollen die Mo¨glichkeit haben, ihren Beruf weiter
auszuu¨ben und unabha¨ngig zu bleiben. Wir stehen fu¨r Transparenz bei der Offen-
legung von Nebeneinku¨nften. Wir haben durchgesetzt, dass regelma¨ßige monatliche








Nein. Die Energiewende soll fu¨r alle bezahlbar bleiben und die Kosten fair auf alle
Schultern verteilt werden. Um die Wettbewerbsfa¨higkeit deutscher Unternehmen
auf den internationalen Ma¨rkten zu erhalten und Arbeitspla¨tze in Deutschland
zu sichern, setzen wir uns jedoch fu¨r zielgenaue Entlastungen ein, um Nachteile
durch unterschiedliche internationale Rahmenbedingungen bei Steuern und Abgaben
auszugleichen






Ja. Sanktionen sind dann angemessen, wenn eine zumutbare Arbeit ohne einen wichti-
gen Grund abgelehnt wird. Dies betrifft aber nur einen geringen Prozentsatz der
Hartz-IV-Empfa¨nger. Bei den weitaus meisten Langzeitarbeitslosen gibt es keinerlei
Gru¨nde fu¨r Sanktionen. Der Missbrauch von Sozialleistungen darf nicht hingenommen
werden. Dies sind wir den Erwerbsta¨tigen und jenen Hartz-IV-Empfa¨ngern schuldig,
die sich ernsthaft um Arbeit bemu¨hen
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Alle Religionsgemeinschaften, die Ko¨rperschaft des o¨ffentlichen Rechts sind,
haben das Recht, von ihren Mitgliedern Kirchensteuern zu erheben. Die Re-
ligionsgemeinschaften entrichten fu¨r diese Dienstleistung eine Verwaltungskoste-
nentscha¨digung an die Bundesla¨nder. Die Kirchensteuer dient dazu, die Hand-
lungsfa¨higkeit der Kirchen zu erhalten. Indem sie von Spenden weitgehend un-
abha¨ngig bleiben und langfristig planen ko¨nnen, ko¨nnen sie ihre vielfa¨ltigen Dienste
fu¨r die Gesellschaft aufrechterhalten
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Wenn alle in eine einheitliche Zwangsversicherung einzahlen mu¨ssen, findet
Wettbewerb nicht mehr statt. Das geht zu Lasten der Lohnzusatzkosten und gefa¨hrdet
Arbeitspla¨tze, ohne die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Fu¨r die Sicherung einer
guten medizinischen Versorgung und die Bewa¨ltigung der steigenden Kosten des medi-
zinischen Fortschritts und einer alternden Gesellschaft ist dies keine Lo¨sung und wird
daher von CDU und CSU abgelehnt
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Eine Vergemeinschaftung der Schulden z. B. durch Eurobonds wa¨re der Weg in
eine europa¨ische Schuldenunion, in der deutsche Steuerzahler nahezu unbegrenzt fu¨r
die Schulden anderer La¨nder einstehen mu¨ssten. Das lehnen wir ab. Damit wa¨re das
Prinzip ”Keine Leistung ohne Gegenleistung” außer Kraft gesetzt. Wir wollen nicht,
dass ein Euro-Staat auf Kosten seiner Nachbarn weiter Schulden machen und sich vor
unbequemen Reformanstrengungen dru¨cken kann
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
CDU/CSU. Union of Germany’s two main conservative par-
ties, Christlich Demokratische Union Deutschlands (Chris-
tian Democratic Union of Germany) founded in 1950 and
Christlich-Soziale Union in Bayern (Christian Social Union of








Nein. In gleichgeschlechtlichen Partnerschaften werden Beziehungen und Werte
gelebt, die fu¨r unsere Gesellschaft wichtig sind. Dennoch sind wir davon u¨berzeugt,
dass Kinder ma¨nnliche und weibliche Vorbilder fu¨r ihre Entwicklung beno¨tigen.







Nein. Wir stehen fu¨r den Schutz der perso¨nlichen Kommunikationsdaten der Men-
schen, zugleich du¨rfen wir Schutzlu¨cken aber nicht hinnehmen. Mindestspeicherfris-
ten fu¨r Verbindungsdaten sind notwendig, damit bei der Verfolgung von schweren
Straftaten auf Anordnung eines Ermittlungsrichters oder zur Abwehr von erheblichen





Ja. CDU und CSU wollen den La¨ndern die Mo¨glichkeit geben, in besonders anges-
pannten Wohnlagen eine Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen einzura¨umen. Er-
stvermietungen von Neubauten sind von dieser Mo¨glichkeit ausgenommen. Denn








Ja. Der Wille zur Einbu¨rgerung ist das Bekenntnis zu unserem Land und unserer
Rechts- und Werteordnung. Die Einbu¨rgerung ist sta¨rkster Ausdruck einer erfolgre-






?. Beim Thema Pkw-Maut auf Autobahnen sind CDU und CSU unterschiedlicher
Auffassung. Die CDU lehnt eine Pkw-Maut ab. Die CSU will Autofahrer aus dem
Ausland an den Kosten fu¨r den Bau und Unterhalt der Infrastruktur beteiligen und





Nein. Die CDU befu¨rwortet auf der kommunalen und Landesebene Volksentscheide
als Erga¨nzung zur parlamentarisch-repra¨sentativen Demokratie. Auf Bundesebene
lehnt sie diese jedoch mit Blick auf die Komplexita¨t der Themen bei gleichzeitiger
Beschra¨nkung auf Ja-Nein-Alternativen ab. Die CSU will, dass bei europapolitischen
Fragen von besonderer Tragweite das Volk direkt befragt wird. Das gilt insbeson-
dere fu¨r die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten oder wenn es um finanzielle Leistungen
Deutschlands auf EU-Ebene geht
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SPD. Sozial-demokratische Partei Deutschlands (Social Demo-







Ja. Wir wollen einen gesetzlichen, fla¨chendeckenden Mindestlohn in Ho¨he von min-
destens 8,50 Euro einfu¨hren - einheitlich in Ost und West, der auf Vorschlag einer vom
Arbeitsministerium eingesetzten Mindestlohnkommission ja¨hrlich angepasst wird.
Den Mindestlohn werden wir mit klaren Regeln zur Kontrolle und Sanktionen bei
Umgehung verbinden
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Wir werden das bildungsfeindliche Betreuungsgeld abschaffen. Die bis zu 2
Mrd. Euro, die dafu¨r mittelfristig ja¨hrlich anfallen, werden wir komplett in den




Nein. Ein allgemeines Tempolimit ist nicht Bestandteil des SPD-
Regierungsprogramms
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Deutschland profitiert als exportorientierte Volkswirtschaft vom europa¨ischen
Binnenmarkt. Wer die D-Mark wieder einfu¨hren will, gefa¨hrdet Millionen Arbeit-
spla¨tze. Wir mu¨ssen aber die Wa¨hrungsunion zu einer Wirtschafts- und Sozialunion





Ja. Damit die Energiewende fu¨r die produzierende Wirtschaft und die privaten
Haushalte bezahlbar bleibt, wollen wir die Stromsteuer um 25% senken. Das
entspricht dem Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromproduktion.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden







Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen ist weder eine sinnvolle Antwort auf
die bestehenden sozialen Problemlagen, noch ein sinnvoller Baustein einer auf Inklu-
sion zielenden Sozialpolitik. Im Gegenteil erho¨ht es die Gefahr, dass immer gro¨ßere






?. Das heutige System der Belohnung fu¨r das Einhalten gesetzlicher Verpflichtungen
muss durch eine Entlohnung gesellschaftlicher Leistungen ersetzt werden, soweit das
vor allem Klimaschutz, Erhalt der biologischen Vielfalt, Bodenfruchtbarkeit sowie
Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz dient. Wir wollen zudem den O¨ko-Landbau
unterstu¨tzen und Landwirte motivieren neu einzusteigen. Wir bekennen uns zum
Goldstandard O¨kologische Landwirtschaft
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Table 10: Sheet Q. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
SPD. Sozial-demokratische Partei Deutschlands (Social Demo-
cratic Party) founded in 1863; ca. 477,000 members
11247283 (25.74%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Unser Ziel ist es, gleiche Bildungschancen und ein Recht auf Teilhabe fu¨r alle
Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Von der Kita bis zur Erwachsenenbildung





Ja. Unsere Steuerpolitik dient einer fairen Lastenverteilung in der Gesellschaft.
Wir wollen zuku¨nftig Bezieher hoher Einkommen und Vermo¨gende sta¨rker zur Fi-
nanzierung unseres Gemeinwesens heranziehen. Dazu wollen wir den Spitzensteuer-
satz von 42 bzw. 45 Prozent auf 49 Prozent fu¨r zu versteuernde Einkommen ab
100.000 Euro bzw. 200.000 Euro bei Eheleuten erho¨hen
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. In der Außenpolitik wissen wir um die Verantwortung Deutschlands, nicht
im Alleingang zu handeln, sondern zusammen mit seinen europa¨ischen Partnern, im




Nein. Unser Ziel ist eine sichere und bezahlbare Energiewende. Solange Erneuerbare
Energien Strom nicht bedarfsgerecht liefern, brauchen wir regelbare fossile Kraftwerke.
Aber das Ziel ist klar: Bis zum Jahr 2020 sollen Erneuerbare bis zu 45 % des Stroms
liefern, in 2030 schon 75 %. Auch die CO2-Ziele stehen: minus 40 % bis zum Jahr
2020, 60 % in 2030 und 95 % in 2050
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Die ”Pille danach” soll es - wie in vielen europa¨ischen La¨ndern - ku¨nftig auch
in Deutschland rezeptfrei nach Beratung beim Apotheker geben
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Wir brauchen klare Regelsetzung fu¨r Banken und Finanzma¨rkte. Keine
Bank darf ganze Staaten mit in den Strudel ziehen. Durch strengere Eigenkapi-
talvorschriften muss die Krisenfestigkeit von Banken, Versicherungen und anderen
Finanzinstituten gesta¨rkt werden. Banken, die als systemrelevant gelten, sollen mit




Ja. Wir werden eine menschenrechtskonforme Flu¨chtlingspolitik in der EU voran-
bringen, einschließlich eines solidarischen Ausgleichs. Gemeinsam mit dem UNHCR









Ja. Fu¨r la¨nger andauernde Pflegesituationen wollen wir eine flexible Pflegezeit mit
Lohnersatzleistung entwickeln. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Ar-
beitszeit fu¨r die Pflege Angeho¨riger verringert haben, mu¨ssen wieder auf die alte Ar-
beitszeit zuru¨ckkehren ko¨nnen. Beide Maßnahmen sollen aus der Pflegeversicherung
finanziert werden
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Table 10: Sheet R. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
SPD. Sozial-demokratische Partei Deutschlands (Social Demo-






Ja. Wer den Parteienstatus missbraucht, um unsere Demokratie abzuschaffen, dem ist
der Status abzuerkennen. Demokratie muss wehrhaft bleiben. So ist unser Grundge-
setz seit 1949 angelegt. So soll es bleiben. Wer einen Fu¨hrerstaat und Diktatur














Nein. Freizu¨gigkeit und Reisefreiheit innerhalb der EU sind wichtige Eckpfeiler der
EU. Wir lehnen die ju¨ngsten Verscha¨rfungen des Schengen-Abkommens ab. Europa







Ja. Wir werden eine 40-Prozent-Geschlechterquote fu¨r Aufsichtsra¨te und Vorsta¨nde
bo¨rsennotierter und mitbestimmter Unternehmen verbindlich festlegen, auch weil
eine ausgewogenere Fu¨hrungsstruktur die Unternehmenskultur auf allen Ebenen
verbessern kann. Bei der Beteiligung von Frauen in Fu¨hrungspositionen muss der







Nein. Wir stehen fu¨r einen solidarischen Bundesstaat und einen Interessensausgleich
zwischen wirtschaftlich schwachen und starken Regionen




Ja. Wir wollen nicht, dass sich die Anhebung des Renteneintrittsalters wie eine
Ku¨rzung der Renten auswirkt. Das Renteneintrittsalter soll deshalb erst erho¨ht wer-
den, wenn es ausreichend Arbeitspla¨tze fu¨r a¨ltere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gibt
23 Migranten im Staats-





Ja. Migrantinnen und Migranten sind im o¨ffentlichen Dienst deutlich unter-
repra¨sentiert. Wir werden klare Zielvereinbarungen fu¨r mehr Migrantinnen und Mi-
granten in Polizei, Schulen und Beho¨rden einfu¨hren und sie auf dem Weg in den




Nein. Ru¨stungsexporte du¨rfen aber nur unter strengen Regeln genehmigt werden. Das
heißt, keineWaffen in Krisenregionen und an La¨nder zu liefern, die die Menschenrechte
verletzen
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
SPD. Sozial-demokratische Partei Deutschlands (Social Demo-





?. Fu¨r bestehende Ehen soll das Ehegattensplitting beibehalten werden, fu¨r neue
Ehen soll es abgeschafft werden
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Ja. Viele Bu¨rgerinnen und Bu¨rger gingen in der Tu¨rkei auf die Straße, um auch fu¨r
eine politische Modernisierung und gesellschaftliche O¨ffnung des Landes zu demon-
strieren. Die Beitrittsverhandlungen zu einer EU-Mitgliedschaft helfen auch dabei,







Ja. Die SPD will umfassende Transparenz schaffen daru¨ber, welcher Bundestagsab-
geordnete wie viel Geld von wem zusa¨tzlich zu seiner Dia¨t bekommt. Es geht darum,
etwaige Interessenskonflikte schnell sichtbar zu machen. Die Bu¨rgerinnen und Bu¨rger
mu¨ssen sich immer sicher sein, dass die Abgeordneten ihre Interessen vertreten, und
nicht die eines potenten Geldgebers aus der Wirtschaft
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




?. Die SPD hat die Erweiterung der Ausnahmen bei der EEG-Umlage durch Schwarz-
Gelb scharf kritisiert. Inzwischen pru¨ft auch die EU-Kommission, ob ein Verstoß gegen
das EU-Subventionsrecht vorliegt. Das mu¨ssen wir nun abwarten






Ja. Wir wollen die bestehenden Regelungen nicht a¨ndern
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Wir wollen die bestehenden Regelungen nicht a¨ndern
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Mit der Bu¨rgerversicherung sollen alle Bu¨rgerinnen und Bu¨rger, unabha¨ngig von
ihrem Einkommen, ihrer Lebenslage oder ihrem Erwerbsstatus, eine gute Kranken-
und Pflegeversicherung bekommen. Und wir wollen die beste Versorgung ermo¨glichen
und einen fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Gleiche solidarische Wet-
tbewerbsbedingungen fu¨r alle Krankenkassen sind hierfu¨r die Voraussetzung
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
?. Die Eurozone befindet sich la¨ngst in einer Haftungsunion. Durch Deutschlands
Engagement im Rahmen der Rettungsschirme und u¨ber die EZB sind wir bereits
im Risiko fu¨r eventuelle Ausfa¨lle der Schuldner. Mit einem europa¨ischen Schulden-
tilgungsfonds wollen wir die Handlungsfa¨higkeit aller Mitglieder sicherstellen. Soli-
darita¨t ist wichtig, um die Stabilita¨t unserer Wa¨hrung zu sichern. Sie darf aber keine
Einbahnstraße sein
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
SPD. Sozial-demokratische Partei Deutschlands (Social Demo-








Ja. Wir wollen die Ehe fu¨r gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften o¨ffnen und







Nein. Allerdings halten wir die von der entsprechenden EU-Richtlinie geforderten
6 Monate Speicherpflicht fu¨r unverha¨ltnisma¨ßig. Deshalb wollen wir zum einen
eine Umsetzung, die selbstversta¨ndlich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
beachtet. Zum anderen wollen wir keine Speicherung der Daten bei den Providern





Ja. Wir werden Mieterho¨hungen auf maximal 15 % in vier Jahren begrenzen. Wird
eine Wohnung wiedervermietet, darf die Miete auf ho¨chstens 10 % u¨ber die ortsu¨bliche








Nein. Wir wollen ein modernes Staatsangeho¨rigkeitsrecht. Vor allem wollen wir,
dass ku¨nftig Deutschlands Kinder auch selbstversta¨ndlich und dauerhaft deutsche
Staatsbu¨rger sind. Heute schon liegt der Anteil derjenigen, die einen Doppelpass










Ja. Wir wollen Bu¨rgerinnen und Bu¨rgern eine direkte Mitsprache auch auf Bunde-
sebene ermo¨glichen. Die Staatsgewalt des Volkes soll endlich neben Wahlen auch - so
wie es seit 1949 im Grundgesetz (Art. 20 Abs. 2) heißt - durch Abstimmung erfolgen.
Es gibt diese Mo¨glichkeit in allen Bundesla¨ndern und auf EU-Ebene. Es soll sie auch
fu¨r den Bund geben
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DIE LINKE. Die LINKE (The Left) founded in 2007 as the
merger of East German communists and the Electoral Alterna-
tive for Labour and Social Justice (WASG), a left-wing break-







Ja. Wir wollen einen Mindestlohn von zehn Euro. Die Einkommen von fast acht
Millionen Bescha¨ftigten wu¨rden direkt und spu¨rbar steigen. La¨ge der Mindestlohn
unter 10 Euro, wu¨rde die Niedriglohnbescha¨ftigung nicht u¨berwunden und Altersar-
mut wa¨re vorprogrammiert. Bis zum Ende der Wahlperiode sollte der Mindestlohn
an der ”Marke 60 Prozent des nationalen Durchschnittslohnes” ausgerichtet werden.
Das sind derzeit 12 Euro
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Mit dem Betreuungsgeld wird ein veraltetes Familienbild gefo¨rdert. Wir
fordern, das Betreuungsgeld ersatzlos zu streichen, die Kosten fu¨r das Betreuungs-
geld in den quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren
und die Beitra¨ge fu¨r Kinderga¨rten und Kinderkrippen schrittweise abzuschaffen. Wir
wollen das Kindergeld erho¨hen und eine Kindergrundsicherung einfu¨hren, um allen




Ja. Wir setzen uns fu¨r ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen
ein. Das nutzt dem Klima, verhindert La¨rm und rettet Menschenleben
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Voraussetzung fu¨r den Fortbestand des Euro ist, dass die Ku¨rzungspolitik, been-
det wird. Es ist die Politik von Troika, Merkel & Co, die die Gemeinschaftswa¨hrung
zersto¨rt. Statt Ku¨rzungen wollen wir ho¨here Lo¨hne, bessere Sozialstandards und Ar-
beiterrechte in ganz Europa. Der heute vorherrschende Wettbewerb durch Steuer-,
Sozial- und Lohndumping muss durch eine Abstimmung der Wirtschafts- und Fi-





Ja. Die Energieversorger sollen dazu verpflichtet werden, einen Sockeltarif fu¨r Strom
einzufu¨hren, durch den jeder Privathaushalt ein kostenloses, an der Haushaltsgro¨ße
orientiertes Grundkontingent an Strom erha¨lt, das einen Teil des durchschnittlichen
Verbrauchs abdeckt. Der Mehrverbrauch wu¨rde teurer als heute. Bis dies umge-
setzt ist, fordern wir ein Strompreismoratorium fu¨r Privathaushalte. Unberechtigte
Industrierabatte wollen wir abschaffen
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Videokameras machen Pla¨tze nicht sicherer, sie ta¨uschen Sicherheit vor.
O¨ffentliche Sicherheit basiert vielmehr auf Rechtssicherheit, sozialer Sicherheit sowie
gleichen politischen und sozialen Rechten fu¨r alle Menschen. In Sta¨dten und Kom-
munen fordern wir Bu¨rgergremien, die die Fo¨rderung der o¨ffentlichen Sicherheit, zum
Beispiel durch Beleuchtung o¨ffentlicher Pla¨tze, Freizeiteinrichtungen, Nachbarschaft-






?. Die LINKE will Hartz IV durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen
und eine vollwertige Erwerbslosenversicherung einfu¨hren. Das Bedingungslose Grun-
deinkommen wird kontrovers in der Partei kontrovers diskutiert, die Diskussion wollen







?. Wir wollen o¨kologische Landwirtschaft fo¨rdern: Wir treten dafu¨r ein, dass die
umweltgerechte Landwirtschaft nach sozial-o¨kologischen Kriterien und durch Un-
terstu¨tzung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen gefo¨rdert wird.
Wichtig sind uns die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Natur sowie die Arten-,
Rassen- und Sortenvielfalt in der Agrarwirtschaft. Der Einsatz von Mineraldu¨ngern
und Pestiziden wollen wir verringern
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE LINKE. Die LINKE (The Left) founded in 2007 as the
merger of East German communists and the Electoral Alterna-
tive for Labour and Social Justice (WASG), a left-wing break-
away from the SPD; ca. 64,000 members
3752577 (8.59%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Fu¨r uns ist die Schule nicht nur Lern-, sondern auch Lebensraum, in dem die
Kinder gegenseitig von ihren Kulturen lernen ko¨nnen. Deshalb wollen wir allen
Kindern von Anfang an ganzta¨gig das gemeinsame Lernen und Leben mit anderen
Kindern ermo¨glichen. Die Vielfalt der Herkunft und des kulturellen Hintergrundes
mu¨ssen als Chance begriffen werden. Besondere Fa¨higkeiten wie Zweisprachigkeit




Ja. Wir wollen niedrige und mittlere Einkommen entlasten und hohe sta¨rker belasten.
Der Spitzensteuersatz ab 65.000 Euro pro Jahr steigt wieder auf 53 Prozent. Im
Gegenzug steigt der Grundfreibetrag auf 9.300 Euro. Wer bis 6.000 Euro Einkommen
im Monat zu versteuern hat, den entlasten wir, indem die ”kalte Progression” im
Tarifverlauf der Einkommenssteuer gegla¨ttet wird. Die Reichensteuer, also die Steuer
auf Einkommen oberhalb von einer Million Euro im Jahr, wollen wir auf 75 Prozent
erho¨hen
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Wir fordern die Auflo¨sung der NATO. Sie soll durch ein kollektives Sicherheitssys-
tem unter Beteiligung Russlands ersetzt werden, das Abru¨stung als ein zentrales Ziel
hat. Unabha¨ngig von einer Entscheidung u¨ber den Verbleib Deutschlands in der
NATO wird DIE LINKE dafu¨r eintreten, dass Deutschland aus den milita¨rischen




Ja. Wir wollen den Ausstieg aus der Kohlestromversorgung in einem Kohleausstiegs-
gesetz festlegen, das ein Verbot fu¨r den Neubau von Kohlekraftwerken und fu¨r den
Neuaufschluss von Braunkohletagebauen vorsieht. Feste Restlaufzeiten sollen zudem
fu¨r ein schrittweises Abschalten der bestehenden Kohlekraftwerke sorgen, das letzte
Kohlekraftwerk soll bis spa¨testens 2040 vom Netz gehen
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Der schnelle und unkomplizierte Zugang zur ”Pille danach” durch ihre rezept-
freie Abgabe unterstu¨tzt die reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen.
Gerade fu¨r junge Frauen sowie fu¨r Ma¨dchen und Frauen im la¨ndlichen Raum stellt
die Rezeptpflicht eine hohe Hu¨rde dar. Sie stoßen vor allem am Wochenende auf
erhebliche Schwierigkeiten, ein Rezept fu¨r die ”Pille danach” zu bekommen. Bei
einem Notfallpra¨parat wie der ”Pille danach” ist aber schnellstmo¨gliche Einnahme
notwendig
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
?. Wir sehen das differenziert: Wir brauchen keine Banken, die einerseits riskant
spekulieren und andererseits gesellschaftlich sinnvolle Investition ausbremsen, weil
sich damit keine Superrenditen erzielen lassen. Wir wollen die Banken stattdessen
dem Gemeinwohl verpflichten, so wie das heute schon bei den Sparkassen der Fall ist.
Deshalb ist es geboten, die privaten Großbanken zu vergesellschaften. Denn gerade




Ja. Menschen, die aus politischen oder ethnischen Gru¨nden, wegen des Geschlechts
oder sexueller Orientierung verfolgt werden, um ihre ko¨rperliche Unversehrtheit oder
um ihr Leben fu¨rchten mu¨ssen und auf der Flucht sind, du¨rfen nicht abgewiesen
werden. Das Grundrecht auf Asyl muss gesichert sein, in der EU setzen wir uns fu¨r
eine humane und solidarische Flu¨chtlingspolitik und das Prinzip der ”freien Wahl des








Ja. Wir verstehen Pflege als eine Aufgabe der Gesellschaft und damit als Teil der
o¨ffentlichen Daseinsvorsorge. Angeho¨rige sind darum zu entlasten. Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sollen aber auch fu¨r bis zu sechs Wochen freigestellt werden,
wenn sie sich bei Eintritt von Pflegebedu¨rftigkeit um Angeho¨rige oder nahestehenden
Personen ku¨mmern wollen. Sie erhalten in dieser Zeit eine Lohnersatzleistung
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DIE LINKE. Die LINKE (The Left) founded in 2007 as the
merger of East German communists and the Electoral Alterna-
tive for Labour and Social Justice (WASG), a left-wing break-






Ja. Ein Verbot der NPD und aller weiteren neofaschistischen Organisationen wird das
Problem von Rechtsextremismus und Rassismus allein nicht lo¨sen, steht aber fu¨r seine








Ja. Das BAfo¨G wollen wir elternunabha¨ngig und bedarfsdeckend umbauen. Zuku¨nftig
soll das BAfo¨G wieder als Vollzuschuss gezahlt werden. Angesichts gestiegener Leben-
shaltungskosten setzen wir uns fu¨r eine sofortige Erho¨hung um zehn Prozent inklusive






Nein. Wir setzen uns dafu¨r ein, dass die Grundrechte in Europa gesta¨rkt werden.
Dazu geho¨rt auch die Reisefreiheit. Sie muss innerhalb von Europa fu¨r alle gelten







Ja. Quoten sind ein Mittel und kein Ziel, um die parita¨tische Beteiligung von
Frauen zu sichern. Wir fordern Frauenquoten - nicht nur in o¨ffentlichen und pri-
vatwirtschaftlichen Fu¨hrungspositionen. Alle Politikbereiche haben ihren Beitrag zur
Geschlechtergerechtigkeit zu leisten. Die Frauenerwerbsquote in gut entlohnten, un-








Nein. Mit dem La¨nderfinanzausgleich soll in allen Teilen Deutschlands die
”Herstellung und Wahrung gleichwertiger Lebensverha¨ltnisse” gewa¨hrleistet und
wirtschaftliche Benachteiligung abgebaut werden (Grundgesetz Artikel 107). Deshalb
sollte an dem bestehenden Verteilungsschlu¨ssel festgehalten werden




Ja. Alle wissen, dass die Rente erst ab 67 fu¨r die meisten Menschen nicht machbar ist.
Sie ko¨nnen gar nicht so lange arbeiten, weil sie nach einem langen Arbeitsleben nicht
mehr gesund sind oder in diesem Alter keine Arbeit mehr haben oder bekommen. So
kommt die Rente erst ab 67 meist einer erheblichen Rentenku¨rzung gleich. Jede und
jeder muss wieder spa¨testens mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen du¨rfen. Wer
40 Beitragsjahre voll hat, soll bereits ab 60 abschlagsfrei in Rente gehen ko¨nnen
23 Migranten im Staats-





Ja. Eine erfolgreiche Integrationspolitik erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der
die gleichberechtigte politische, soziale und gesellschaftliche Teilhabe aller Men-
schen zum Ziel hat. Dazu geho¨rt auch, Menschen mit Migrationshintergrund




Ja. Derzeit ist Deutschland der weltweit drittgro¨ßte Exporteur von Waffen. Kontrolle
reicht nicht aus: Jede Waffe findet ihren Krieg. Als erstes fordern wir das sofortige
Verbot aller Exporte von Kleinwaffen und Waffenfabriken - mit ihnen werden die
meisten Menschen geto¨tet. Ru¨stungsexporte du¨rfen nicht mehr mit Steuergeldern
unterstu¨tzt werden. Waffenexporte, auch im Rahmen der Europa¨ischen Union und
innerhalb des Milita¨rbu¨ndnisses NATO, lehnen wir ab
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Nein. Das Ehegattensplitting soll abgeschafft werden. Stattdessen wollen wir eine
individuelle Besteuerung einfu¨hren und die tatsa¨chlichen Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen, das Zusammenleben mit Kindern steuerlich fo¨rdern und im Rentenrecht aus-




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Ja. Wir sind grundsa¨tzlich fu¨r einen Beitritt der Tu¨rkei zur EU. Wichtige Bedingun-
gen sind fu¨r uns eine demokratische Regierungsform, die Gewa¨hrleistung und Durch-
setzung der Menschenrechte fu¨r jedermann im Alltag, die Achtung und der Schutz von
Minderheiten, Religionsfreiheit fu¨r alle und Rechtsstaatlichkeit. Angesichts der innen-
politischen Situation in der Tu¨rkei soll bei Fortsetzung der Gespra¨che und Beitrittsver-







Ja. Wir wollen die Vero¨ffentlichung aller Nebeneinku¨nfte - auf den Euro genau.
Korruption und Bestechung, Vorteilsgewa¨hrung, Vorteilsnahme, Intransparenz und
Parteiensponsoring du¨rfen nicht Mittel der Einflussnahme sein. Gesetze du¨rfen nicht
von denen geschrieben werden, die von ihnen profitieren. Wir wollen Abgeord-
netenbestechung unter Strafe stellen
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Die Lasten der Energiewende werden gegenwa¨rtig einseitig auf die Schultern
privater Verbraucherinnen und Verbraucher sowie des Mittelstandes abgeladen. Allein
die Industrie-Rabatte bei der EEG-Umlage fu¨hren zu einer Preissteigerung fu¨r alle
anderen von fast einem Cent pro Kilowattstunde. Sie zahlen fu¨r die Profite der
Konzerne. Unberechtigte Industrierabatte wollen wir deshalb zu¨gig abschaffen






Nein. Die Leistungen du¨rfen nicht geku¨rzt werden, weil sie das Existenzminimum
definieren, also das, was ein Mensch unbedingt zum Leben und gesellschaftlicher Teil-
habe beno¨tigt. Zudem hat jeder Mensch das Recht auf gute Arbeit. Schlechte Arbeit
abzulehnen, muss mo¨glich sein. Arbeitsangebote an Erwerbslose mu¨ssen deren beru-
fliche Qualifikation beru¨cksichtigen. Heute ist das Gegenteil der Fall. Statt Sanktio-
nen beno¨tigen wir mehr gut bezahlte Arbeitspla¨tze
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Das Grundgesetz legt eine Trennung von Kirche und Staat fest. Die Erhebung
der Kirchensteuer fu¨r die katholische und evangelische Kirche durch die Finanza¨mter
widerspricht diesem Trennungsgebot. Daher wollen wir die Kirchensteuer abschaffen.
Fu¨r die Erhebung und Eintreibung von Mitgliedsbeitra¨gen und damit verbunden auch




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Wir nennen es Solidarische Gesundheitsversicherung: Alle Menschen, die in
Deutschland leben, zahlen entsprechend ihres Einkommens ein. Die privaten Ver-
sicherungen werden auf Zusatzversicherungen beschra¨nkt. Alle Einkommensarten
sind beitragspflichtig. Damit kann der Beitragssatz auf Jahre hinaus konstant niedrig
bei etwas u¨ber zehn Prozent des Einkommens gehalten werden, Zuzahlunge werden
abgeschafft. Die Beitra¨ge von allen, die weniger als 5.800 Euro verdienen, sinken
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Um die Staatsfinanzen zu sanieren, fordern wir die Gru¨ndung einer Eu-
ropa¨ischen Bank fu¨r o¨ffentliche Anleihen und die Auflage von Euro-Bonds. Mit der
gemeinsamen Ausgabe von Staatsanleihen ko¨nnten sich die verschuldeten Staaten di-
rekt zu vernu¨nftigen Zinsen Geld leihen. Zusa¨tzlich sollte eine einmalige Abgabe
auf große Vermo¨gen europaweit erhoben werden, um die durch Bankenrettungen und
Finanzkrise entstandenen ho¨heren Staatsschulden zu reduzieren
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Ja. Wir setzen uns fu¨r die vollsta¨ndige Gleichstellung nicht-heterosexueller Part-
nerschaften in sa¨mtlichen Rechtsbereichen ein. Heute stehen gleiche Pflichten
nicht gleichen Rechten gegenu¨ber, etwa im Steuerrecht und im Adoptionsrecht
werden Lebenspartnerschaften benachteiligt. Diese Ungleichbehandlung ist verfas-
sungswidrig. Der Staat ist verpflichtet, ein gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft







Ja. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ist ein unverha¨ltnisma¨ßiger Eingriff
in die Bu¨rgerrechte. Sie bescha¨digt das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung. Wir finden es nicht akzeptabel, alle Bu¨rgerinnen und Bu¨rger auf Vorrat zu
u¨berwachen. Es gibt keinen Beleg dafu¨r, dass dadurch, dass die Telefondaten aller






Ja. Wir wollen mehr: Mieterho¨hungen allein wegen Neuvermietung gesetzlich un-
tersagt werden; auch Bestandsmieten du¨rfen ohne Wertsteigerung nur im Rahmen
des Inflationsausgleichs erho¨ht werden. Die Kommunen sollen verbindliche Miet-
spiegel erlassen ko¨nnen. Wir wollen erreichen, dass auch Menschen mit mittlerem
und geringem Einkommen nicht mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens fu¨r








Nein. Wir wollen die Einbu¨rgerungsmo¨glichkeiten fu¨r in Deutschland lebende
Migrantinnen und Migranten erleichtern. Dazu geho¨ren auch Mehrfach-
staatsbu¨rgerschaften. Den bestehenden Optionszwang wollen wir abschaffen. Auch






Nein. Eine PKW-Maut bedeutete den Einstieg in die private Straßenfinanzierung.
Damit wu¨rde die o¨ffentliche Hand Gestaltungsspielraum fu¨r eine soziale und
o¨kologische Verkehrspolitik verlieren. Zudem wu¨rde eine PKW-Maut Pendler, die
nicht auf den o¨ffentlichen Verkehr umsteigen ko¨nnen, erheblich belasten. An der





Ja. Wir wollen auf Bundesebene Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
mit niedrigen Zugangshu¨rden sowie bu¨rgerfreundlichen Abstimmungsbedingungen
(Straßensammlung, Briefwahl u.a.) ermo¨glichen. Die Ausweitung der Mitbestim-
mungsrechte schließt auch die Einfu¨hrung von Referenden ein, d.h. Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollten eine Vetomo¨glichkeit zu parlamentarischen Entscheidungen erhalten
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Ja. Wir fordern einen allgemeinen, gesetzlichen Mindestlohn von mindestens
8,50 Euro pro Stunde in ganz Deutschland. Damit schu¨tzen wir Bescha¨ftigte
vor Niedriglo¨hnen und sichern einen fairen Wettbewerb. Eine Kommission aus
VertreterInnen der Gewerkschaften, der ArbeitgeberInnen und der Wissenschaft wird
fu¨r die Festlegung und die Anpassung des Mindestlohnes verantwortlich sein. All-
gemeinverbindliche, tarifliche Branchenmindestlo¨hne oberhalb des gesetzlichen Min-
destlohns mu¨ssen einfacher werden
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Das Betreuungsgeld ist eine familien-, bildungs- und gleichstellungspolitische
Katastrophe. Es setzt falsche Anreize und ist rundum unsinnig. Wir werden das
Betreuungsgeld umgehend wieder abschaffen und die dafu¨r eingeplanten Mittel in




Ja. Ein generelles Tempolimit sorgt fu¨r weniger Unfa¨lle mit Schwerverletzten und
Toten, senkt die CO2-Emissionen und sorgt fu¨r einen gleichma¨ßigeren Verkehrsfluss,
der mehr Kapazita¨t und damit weniger Staus bedeutet. Aus diesen Gru¨nden haben
alle anderen La¨nder auf der Welt ein generelles Tempolimit auf Autobahnen
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Die Eurozone und Deutschland profitieren von der gemeinsamen Wa¨hrung. Ein






?. Der Staat sollte keine Strompreise festlegen: Ist die Regulierung zu niedrig ange-
setzt, wird sie Investitionen in Effizienz, Einsparung und Erneuerbare verhindern; ist
sie zu hoch, wird sie zur unno¨tigen Belastung von Bu¨rgerinnen und Bu¨rgern. Ander-
erseits sind wir fu¨r faire Strompreise und wollen die politischen Rahmenbedingungen
so setzen, dass Umlagen von allen getragen werden und nicht nur auf Kosten der
Privaten und des Mittelstandes gehen
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Die immer weiter ausufernde Videou¨berwachung des o¨ffentlichen Raums wollen
wir zuru¨ckdra¨ngen. Sie muss zeitlich beschra¨nkt sein (etwa wa¨hrend gefa¨hrdeter
Veranstaltungen) und auf Orte begrenzt sein, an denen eine erho¨hte Anzahl von
Straftaten begangen wird und auch zuku¨nftig zu erwarten sind. Bu¨rgerInnen mu¨ssen
in o¨ffentlichen Registern einsehen ko¨nnen, wo Videou¨berwachung stattfindet. Die







?. Wir treten fu¨r eine soziale Grundsicherung ein, die neben der materiellen Ab-
sicherung auch die soziokulturelle Teilhabe an unserer Gesellschaft sicherstellt. Die
Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens wollen wir aber weiter diskutieren. Wir
halten die Einrichtung einer Enquetekommission im Deutschen Bundestag fu¨r sinnvoll,
in der Idee und Modelle eines Grundeinkommens sowie grundlegende Reformperspek-






?. Wir setzen auf das Leitbild des O¨kolandbaus und wollen die gru¨ne Agrarwende hin
zu Klasse statt Masse. Dafu¨r wollen wir die Agrarzahlungen an o¨kologische und soziale
Leistungen wie Klimaund Umweltschutz, Schaffung und Erhalt von Arbeitspla¨tzen,
artgema¨ße Tierhaltung oder regionale Wertscho¨pfung knu¨pfen. Alle Ba¨uerinnen und
Bauern sollen diesen Ausgleich erhalten, wenn sie solche gesellschaftlichen Leistungen
zusa¨tzlich zu gesetzlichen Anforderungen erbringen
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3690314 (8.44%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Integration ist und war eines der Kernanliegen bu¨ndnisgru¨ner Politik. Unsere
integrationspolitischen Leitlinien sind unter anderem die Fo¨rderung des Spracher-
werbs als wesentliches Element gesellschaftlicher Teilhabe sowie Chancengerechtigkeit
im deutschen Bildungswesen. Wir wollen keine Sonderung der Schu¨lerInnen nach
Sozialstatus, Herkunft der Eltern, Religion oder anderen Merkmalen. Wir wollen





Ja. Gutverdienende sollen etwas mehr zur Finanzierung o¨ffentlicher Leistungen
beitragen. Wir wollen den Spitzensteuersatz auf 49 Prozent ab einem zu versteuern-
den Einkommen von 80.000 Euro erho¨hen. So steigt die Steuerbelastung von Ar-
beitnehmenden mit 7.500 Euro Bruttomonatslohn von 30,3 auf 31,6 Prozent. Diese
A¨nderung betrifft weniger als zehn Prozent der Steuerzahlenden. Die Mehreinnahmen
dienen unter anderem der Erho¨hung des Grundfreibetrags, das entlastet untere und
mittlere Einkommen
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Wir wollen die NATO so reformieren, dass sie in eine multilaterale Sicher-
heitsarchitektur integriert werden kann. Ihre bisherige starke Ausrichtung auf die
milita¨rische Absicherung von Staaten genu¨gt unseren Anspru¨chen an Friedenspolitik




Ja. Braun- und Steinkohle verursachen hohe klimascha¨dliche CO2-Emissionen, der
Braunkohletagebau ruiniert ganze Regionen. Selbst neueste Kohlekraftwerke sind zu
unflexibel, um im zuku¨nftigen Energiesystem eine sinnvolle Rolle zu spielen
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Selbstbestimmung umfasst auch den eigenen Ko¨rper. Frauen mu¨ssen
u¨ber ihre Schwangerschaften frei und ohne Kriminalisierung entscheiden ko¨nnen.
Eine verbesserte Sexualaufkla¨rung sowie ein partnerschaftlicher Umgang mit
Verhu¨tungsmitteln sind dafu¨r wichtig. Fu¨r BezieherInnen von Transferleistungen sind
Verhu¨tungsmittel unentgeltlich bereit zu stellen. Die Pille danach muss rezeptfrei
erha¨ltlich sein. Auf die Nebenwirkungen und die Notwendigkeit von Kontrollunter-
suchungen soll hingewiesen werden
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Verstaatlichung allein ist keine Lo¨sung. Auch Landesbanken als o¨ffentliche
Banken mussten in der Krise mit Steuerzahlergeld gerettet werden. Wir wollen, dass
die Risiken von InvestorInnen getragen werden und nicht von den SteuerzahlerInnen.
Wenn diese Voraussetzung erfu¨llt ist, kann das bestehende System aus Sparkassen,
Genossenschafts- und Privatbanken weiter bestehen bleiben. Wir wollen die Fi-





Ja. Kriege, Verfolgung und Vertreibung zwingen viele Menschen zur Flucht. Statt
immer ho¨here Hu¨rden zu errichten, muss Europa verzweifelten Flu¨chtlingen Zu-
gang, Schutz und Aufnahme gewa¨hren. Dazu geho¨ren faire Asylverfahren und men-
schenwu¨rdige Unterbringung und Versorgung. Wir du¨rfen nicht hinnehmen, dass
Schutzsuchende bei der Flucht lebensgefa¨hrliche Risiken eingehen. Es braucht ein
großzu¨giges Aufnahmeprogramm einschließlich einer aktiven Aufnahme aus Kriegs-








Ja. Unser gru¨nes Konzept fu¨r eine Pflegezeit sieht eine maximal dreimonatige
Pflegezeit vor, die vor allem der Organisation der Pflege oder der U¨bernahme einer
Sterbebegleitung dient. Die Pflegezeit geht mit einer steuerfinanzierten Lohnersat-
zleistung in Ho¨he von 50 Prozent des Nettogehalts - mindestens 300 Euro, maximal
1.000 Euro - einher. Anspruchsberechtigt sind nach einem erweiterten Familienbegriff
auch Personen ohne verwandtschaftliche Beziehung
62
Table 10: Sheet Z2. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
GRU¨NE. BU¨NDNIS 90/DIE GRU¨NEN (Alliance 90/The
Greens) founded in 1993 as the merger of DIE GRU¨NEN (West
Germany) and BU¨NDNIS 90 (East Germany), both with a






Ja. Das Grundgesetz sieht die Mo¨glichkeit eines Parteiverbotes vor. Ein Parteiverbot
hat zu Recht sehr hohe Hu¨rden. Das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht und
die genaue Pru¨fung aller Umsta¨nde verhindern Missbrauch. Auch der Europa¨ische
Gerichtshof fu¨r Menschenrechte zieht das Verbot politischer Parteien nur als letztes
Mittel in Betracht und verlangt dafu¨r in seiner Rechtsprechung eine Konkretisierung







Ja. Zu viele Menschen entscheiden sich wegen finanzieller Barrieren gegen ein
Studium. Die Lage von Studierenden aus einkommensschwa¨cheren Familien wollen
wir durch eine Reform und Erho¨hung des BAfo¨G verbessern. In einem ersten Schritt
stellen wir dafu¨r mindestens 300 Millionen Euro zusa¨tzlich bereit. Danach wollen wir
das BAfo¨G schrittweise zum gru¨nen Zwei-Sa¨ulen-Modell erweitern, das eine Basisab-







Nein. Ohne Grenzkontrollen in Europa reisen zu ko¨nnen, ist eine große Errungen-
schaft, auch fu¨r uns Deutsche. Die mit dem sogenannten Schengen-System verbundene
Reisefreiheit ist ein zentraler Grundpfeiler der Europa¨ischen Union und muss vor pop-
ulistischer Stimmungsmache geschu¨tzt werden. EU-Mitgliedstaaten du¨rfen die Reise-
freiheit nicht im Alleingang einschra¨nken. Intensiver Austausch ist ein wichtiges In-








Ja. Diverse Selbstverpflichtungen der Unternehmen blieben ohne gro¨ßeren Einfluss
auf den Frauenanteil in den Fu¨hrungsgremien. Gesetzliche Quoten fu¨r Aufsichtsra¨te
und Vorsta¨nde wie in Norwegen werden die Ma¨nnerclubs in den Fu¨hrungsetagen auf-
brechen und zu mehr Qualita¨t und Vielfalt fu¨hren. Weibliche Vorbilder werden sich
positiv auswirken und andere Frauen nachziehen. Damit schaffen wir eine bessere







Nein. Der jetzige Kompromiss des La¨nderfinanzausgleichs gilt bis 2019. Bis dahin
wollen wir nicht am ihm ru¨tteln. Die Gru¨nen setzten sich dafu¨r ein, mo¨glichst bald die
Neuordnung des La¨nderfinanzausgleichs fu¨r die Zeit nach 2019 in einer umfassenden
Fo¨deralismuskommission III zu kla¨ren. Der neue La¨nderfinanzausgleich muss fair
und solidarisch ausgestaltet werden. Anstrengungen fu¨r Mehreinnahmen, Effizienz
und Einsparungen mu¨ssen sich fu¨r alle Bundesla¨nder lohnen




Nein. Im Sinne der Generationengerechtigkeit bleibt der langsame Anstieg des
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre notwendig. Diese Entscheidung ist aber nur
vertretbar, wenn sie mit besseren Arbeitsmarktchancen fu¨r A¨ltere und mehr Teil-
habemo¨glichkeiten einhergehen. Bei der Reform unserer sozialen Sicherungssysteme
achten wir darauf, dass sie ein gutes Auskommen und eine gute Versorgung fu¨r die
A¨lteren leisten, ohne die Jungen zu u¨berfordern
23 Migranten im Staats-





Ja. Menschen mit Migrationshintergrund sind im o¨ffentlichen Dienst immer noch
deutlich unterrepra¨sentiert. Die bestehende gesellschaftliche Vielfalt muss sich auch
im o¨ffentlichen Dienst widerspiegeln. Dies wollen wir durch Zielquoten, gezielte Wer-
bung um Personen mit Migrationshintergrund und die U¨berpru¨fung der Auswahlkri-




?. Ru¨stungsexporte sollen begrenzt werden und du¨rfen nicht mehr im Geheimen
von der Regierung beschlossen werden. Insbesondere du¨rfen keine Kriegswaffen an
autorita¨re und instabile Staaten geliefert werden. Ein generelles Verbot wu¨rde aber
auch die Zusammenarbeit mit EU- und NATO-Mitgliedsla¨ndern betreffen. Daher die
klare Abgrenzung zwischen befreundeten Staaten und Drittstaaten sowie zwischen
Kriegswaffen und sonstigen Ru¨stungsgu¨tern. Wir fordern ein Gesetz, das dies klar
regelt (Ru¨stungsexportkontrollgesetz)
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Nein. Das Ehegattensplitting in seiner jetzigen Form ist falsch. Es fo¨rdert ein-
seitig mit u¨ber 20 Milliarden Euro die Alleinverdiener-Ehe. Wir wollen Kinder
fo¨rdern, unabha¨ngig vom Trauschein ihrer Eltern. Das Ehegattensplitting wollen
wir langsam und sozialvertra¨glich zu einer Individualbesteuerung mit u¨bertragbarem
Existenzminimum umgestalten. Die frei werdenden finanziellen Mittel dienen dem




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Ja. Ein Abbruch der Beitrittsverhandlungen wu¨rde die Tu¨rkei isolieren und bereits
erzielte menschenrechtliche Fortschritte gefa¨hrden. Wir setzen uns fu¨r Beitrittsver-
handlungen mit klaren Bedingungen ein. Die Tu¨rkei erfu¨llt - wie das Vorgehen gegen
die Demonstrierenden zeigt - gegenwa¨rtig diese Bedingungen vor allem in den Bere-








Ja. Seit Jahren verhindert die schwarz-gelbe Koalition mehr Transparenz bei den
Nebenbescha¨ftigungen der Abgeordneten. Bislang wurden die Nebeneinku¨nfte von
Abgeordneten nur in drei Stufen (Stufe 1: 1.000-3.500 Euro, Stufe 2: 3.501-7.000
Euro, Stufe 3: u¨ber 7.000 Euro) vero¨ffentlicht. Das reicht nicht aus. Zudem sollte








Ja. Aktuell ist die energieintensive Industrie zu großen Teilen von der Finanzierung
der Energiewende befreit - auf Kosten von Privathaushalten und mittelsta¨ndischer
Betriebe, die zum Ausgleich sta¨rker zur Kasse gebeten werden. Wir wollen eine faire
Verteilung von Kosten und Nutzen der Energiewende






Nein. Unser Ziel ist eine Grundsicherung, die auf Motivation statt auf Bestrafung
setzt. Wir brauchen ein Wunsch- und Wahlrecht der Arbeitssuchenden. Die ver-
scha¨rften Sanktionen fu¨r Menschen unter 25 Jahren wollen wir unverzu¨glich abschaf-
fen. Bis neue faire Regeln etabliert sind, fordern wir ein Sanktionsmoratorium. Die
Zahlung der Grundsicherung soll weiterhin an die Bereitschaft geknu¨pft werden, der
Gesellschaft etwas zuru¨ckzugeben und sich um eine eigensta¨ndige Existenzsicherung
zu bemu¨hen
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Aktuell gibt es keine gru¨nen Initiativen zur A¨nderung der Praxis. Wir GRU¨NE
suchen aber den sta¨ndigen Dialog u¨ber die zeitgema¨ße Ausgestaltung des Verha¨ltnisses
von Religionsgemeinschaften und Staat. Wir unterstu¨tzen die Trennung von Kirche
und Staat. Die Frage des Kirchensteuerprivilegs wird auch in den Kirchen bisweilen




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Wir wollen eine Bu¨rgerversicherung. Auch Gutverdienende, Beamte und Selb-
ststa¨ndige sollen sich am Solidarausgleich beteiligen. Allerdings sollen neben den
gesetzlichen Kassen auch private Krankenversicherer die Bu¨rgerversicherung anbieten
ko¨nnen. Vorausgesetzt sie halten sich an die Regeln (Einkommensabha¨ngigkeit der
Beitra¨ge, Aufnahmepflicht auch gegenu¨ber Menschen mit chronischen Erkrankungen
oder Behinderungen, Angebot des obligatorischen Leistungskatalogs und dergleichen)
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Derzeit u¨bernimmt die Europa¨ische Zentralbank die Haftung - weil die
schwarzgelbe Regierung nicht handelt. Fu¨r die EZB-Risiken stehen wir alle ein. Wir
wollen die gemeinsame Haftung hingegen transparent machen und an klare Bedingun-
gen knu¨pfen. Verbindlicher Schuldenabbau und gemeinschaftliche Haftung geho¨ren
zusammen. Das Instrument dafu¨r ist der Schuldentilgungspakt, finanziert beispiel-
sweise aus der Vermo¨gensabgabe
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Ja. Fu¨r uns GRU¨NE steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Die noch bestehende
Ungleichbehandlung im Adoptionsrecht ist diskriminierend gegenu¨ber Lesben und
Schwulen aber genauso fu¨r die Kinder, die bereits in vielen gleichgeschlechtlichen
Familien aufwachsen. Auch das Bundesverfassungsgericht sagt: Es ist davon auszuge-
hen, dass die behu¨teten Verha¨ltnisse einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das







Ja. Staatliche U¨berwachungsprogramme wie etwa die Vorratsdatenspeicherung lehnen
wir als unverha¨ltnisma¨ßige Eingriffe in die Grundrechte eindeutig ab. Wir wollen
keinen Generalverdacht gegen Unbescholtene, sondern gezielte Ermittlungsarbeit bei
konkretem Anlass. Mit uns wird es keine Wiedereinfu¨hrung der Vorratsdatenspe-
icherung geben. Stattdessen ka¨mpfen wir fu¨r ein wirksames und modernes Daten-





Ja. In vielen wachsenden Sta¨dten und Ballungszentren sind die Mietpreise in den let-
zten Jahren stark gestiegen. Bezahlbarer Wohnraum wird vielerorts knapp und teuer.
Die besonders hohe Nachfrage la¨sst vor allem die Mietpreise bei Mieterwechseln in die
Ho¨he schnellen. Wo Wohnraummangel herrscht, wollen wir diese Neuvertragsmieten
daher begrenzen. Die ortsu¨blichen Vergleichsmieten sind dabei die Orientierung. Um







Nein. Zu einer offenen Gesellschaft der Vielfalt geho¨rt die Akzeptanz von
Mehrstaatigkeit. Die Ha¨lfte aller Einbu¨rgerungen erfolgt bereits unter Hinnahme von
Mehrstaatigkeit. Das verursacht keinerlei Probleme. Wir werben dafu¨r, dass Einge-
wanderte Deutsche werden wollen. Und wir wollen die sogenannte Optionspflicht ab-
schaffen, die hier aufgewachsene junge Menschen dazu zwingt, entweder die deutsche






?. Wir sind gegen die Einfu¨hrung einer Pkw-Vignette, aber wir wollen die Lkw-






Ja. Wir wollen direkte Demokratie auch auf Bundesebene ermo¨glichen. Sie kann die
repra¨sentative Demokratie gut erga¨nzen. Es gibt sehr gute Erfahrungen mit direkter
Demokratie aus den Bundesla¨ndern. Die o¨ffentliche Mobilisierung zu Sachthemen
bringt frischen Wind in die politische Landschaft. Wir wollen, dass die Bevo¨lkerung
in Deutschland die Mo¨glichkeit bekommt, wichtige Sachfragen rechtlich bindend selbst
zu entscheiden. Ein wirksamer Minderheitenschutz ist dabei fu¨r uns selbstversta¨ndlich
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Nein. Der allgemeine, gesetzliche und fla¨chendeckende Mindestlohn ist ein sozialpoli-
tischer Bumerang: Die Gruppe der Arbeitnehmer, die durch einen einheitlichen Min-
destlohn geschu¨tzt werden soll, steht am Ende ohne Arbeitsplatz und mit schlechteren
Einstiegschancen da
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
?. Das Betreuungsgeld wird wie alle familienpolitischen Leistungen auf seine Wirk-
samkeit hin u¨berpru¨ft. Sollte es nicht dazu beitragen, die gewu¨nschten Ziele zu erre-




Nein. Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen dem Schutz der Anwohner vor La¨rm oder
der Verkehrssicherheit dienen und deshalb immer situationsbezogen festgelegt werden
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten






Nein. Wir wollen mehr Wettbewerb statt Planwirtschaft
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Die Erfassung allta¨glichen Verhaltens unbescholtener Bu¨rger stellt jeden Men-
schen unter Generalverdacht und ist mit der Menschenwu¨rde unvereinbar. Wo






Nein. Wir setzen auf die Einfu¨hrung des Liberalen Bu¨rgergeldes. Das Arbeitslosen-
geld II einschließlich der Leistungen fu¨r Wohnen und Heizung, das Sozialgeld, die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Sozialhilfe (ohne Sozial-
hilfe in besonderen Lebenslagen), der Kinderzuschlag und das Wohngeld werden
hier zusammengefasst. Wer sich anstrengt und eine Arbeit annimmt, der soll im






Nein. Wir wollen die Rahmenbedingungen fu¨r die konventionelle und o¨kologische
Landwirtschaft weiter durch marktwirtschaftliche Reformen verbessern, damit Land-
wirte erfolgreich am Markt bestehen ko¨nnen. Deshalb unterstu¨tzt liberale Agrar-
politik die Landwirte in ihrer unternehmerischen Freiheit und setzt sich fu¨r gleiche
Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU ein
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9 Getrennter Schulunter-










Nein. Unser Ziel bleibt die Entlastung der arbeitenden Mitte. Eine ho¨here Steuer-
belastung fu¨r Bu¨rger und Unternehmen lehnen wir entschieden ab. Hohe Steuersa¨tze
fu¨hren nicht automatisch zu ho¨heren Staatseinnahmen, sondern verhindern Wachs-
tum, vernichten Arbeitspla¨tze und gefa¨hrden damit die Existenz zahlloser Arbeit-
nehmer und ihrer Familien
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Nein. Wenn die Energiewende gelingen soll, mu¨ssen auch hoch effiziente kon-
ventionelle Kraftwerke gebaut werden ko¨nnen. Entscheidend ist, dass die Kli-
maschutzziele erreicht werden und der CO2-Ausstieg insgesamt sinkt
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
?. Nach derzeitiger Rechtslage sind Notfallkontrazeptiva (Pille danach) verschrei-
bungspflichtig. Inzwischen gibt es im Hinblick auf die Arzneimittelsicherheit neue
Aspekte. Der fu¨r die Einordnung eines Arzneimittels als verschreibungspflichtiges
/ verschreibungsfreies Medikament zusta¨ndige Sachversta¨ndigenausschuss sollte de-
shalb eine U¨berpru¨fung vornehmen. Auf Grundlage dieser Expertenmeinung kann
die Rechtsgrundlage u¨berpru¨ft werden
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden




?. Wir helfen, wo geholfen werden muss. Vorrangiges Ziel bleibt aber, dafu¨r zu sorgen,








Nein. Wir unterstu¨tzen beispielsweise Demenzkranke und ihre Familien bei der
Bewa¨ltigung schwieriger Lebensumsta¨nde. Eine generelle staatliche Lohnersatzleis-
tung ist allerdings nicht finanzierbar
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Nein. Wer das Unternehmen fu¨hrt oder kontrolliert mu¨ssen die Eigentu¨mer entschei-
den, nicht der Gesetzgeber. Denn sie tragen am Ende auch das finanzielle Risiko, wenn
die Unternehmensfu¨hrung Fehlentscheidungen trifft. Frauen brauchen keine Quote,








Nein. Wir wollen eine Reform des Bund-La¨nder-Finanzausgleichs die Wachstum und
Sparsamkeit belohnt und nicht bestraft. Den Weg dorthin werden wir in einer neuen
Fo¨deralismuskommission mit Bund, La¨ndern und Gemeinden gemeinsam, partner-
schaftlich und entschlossen angehen




?. Wir treten fu¨r mehr Selbstbestimmung in der Rente ohne starre Altersgrenzen
ein. Die Menschen sollen ab dem 60. Lebensjahr bei versicherungsmathematisch
korrekten Zu- und Abschla¨gen den Zeitpunkt ihres Renteneintritts frei wa¨hlen ko¨nnen,
sofern ihre Anspru¨che aus privater, gesetzlicher und betrieblicher Vorsorge u¨ber dem
Grundsicherungsniveau liegen. Die Versicherten ko¨nnen so ab dem 60. Lebensjahr
ihre Arbeitszeit reduzieren oder wenn sie mo¨chten la¨nger arbeiten
23 Migranten im Staats-





Ja. Fu¨r die Integration und unsere Gesellschaft ist es wichtig, dass im o¨ffentlichen
Dienst, in Kitas und Schulen auch entsprechende Vorbilder und Menschen mit in-




Nein. Unsere Ru¨stungsexporte unterliegen schon heute strengsten Regeln und
Voraussetzungen
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Ja. Das Ehegattensplitting ist Ausdruck sowohl sozialrechtlicher Subsidiarita¨t als
auch des Vorrangs privater Verantwortung vor staatlicher Umverteilung
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
?. Wir wollen ein faires und ergebnisoffenes Verfahren. Wenn die Tu¨rkei alle Vo-
raussetzungen erfu¨llt und die Europa¨ische Union aufnahmefa¨hig ist, dann mu¨ssen die







Nein. Totale Transparenz ist verfassungswidrig, auch bei Abgeordneten. Das Bun-
desverfassungsgericht hat eine Vero¨ffentlichung in Stufen als angemessen erachtet
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Nein. Die Energiewende darf nicht zur Gefahr fu¨r den Wirtschaftsstandort wer-
den. An der energieintensiven Industrie ha¨ngen in Deutschland 2,2 Millionen Arbeit-
spla¨tze. Das heißt: 2,2 Millionen Familien und ihre Existenz. Insgesamt beteiligt die
Wirtschaft sich u¨brigens mit 52 Prozent an den Kosten der Fo¨rderung Erneuerbarer
Energien






Ja. Fairerweise soll es dabei bleiben, dass bei Ablehnung einer zumutbaren angebote-
nen Arbeit das Arbeitslosengeld II geku¨rzt werden kann
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Den Religionsgemeinschaften ist die Inanspruchnahme der staatlichen Privilegien
freigestellt. Einer gerechten Ablo¨sung der Staatsleistungen an die Kirchen, wie im
Grundgesetz vorgesehen, wu¨rden wir uns nicht verschließen. Solange es entsprechende
Regelungen gibt, sollen alle Religionsgemeinschaften auch zum Beispiel islamischer
Konfession von diesem Recht Gebrauch machen ko¨nnen
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Wahlfreiheit fu¨r den Bu¨rger bleibt die Maxime liberaler Gesundheitspolitik.
Deshalb setzen wir uns weiter fu¨r die freie Wahl des Arztes, fu¨r Therapiefreiheit, fu¨r
die freie Wahl bei der Krankenversicherung, bei Versicherungsschutz und Krankenhaus
ein. Dazu geho¨rt eine starke private Krankenversicherung
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Wir unterstu¨tzen unsere Freunde bei dem Weg aus der Krise. Die Ursachen der
Schuldenkrise ko¨nnen wir aber nur beseitigen, wenn jedes Mitgliedsland fu¨r solide
Haushalte und mehr Wachstum sorgt
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Ja. Die Menschen in Deutschland du¨rfen nicht pauschal unter Verdacht gestellt und
ohne Anlass beim mobilen Telefonieren, Versenden von SMS-Nachrichten oder Surfen






Nein. Mietpreisdeckelungen und Sanierungsverbote verhindern Investitionen und ver-







Nein. Wir wollen eine Mo¨glichkeit zur beschleunigten Einbu¨rgerung nach vier Jahren





Nein. Erhalt, Ausbau und Nutzung des Straßennetzes in Deutschland wird von den





Ja. Wir setzen uns fu¨r eine O¨ffnung und Sta¨rkung der repra¨sentativen Demokratie
ein. Deutschland ist eine gereifte Demokratie, die wir mit mehr Beteiligung weiter
sta¨rken wollen
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Nein. Fu¨r viel (aber nicht alle) Bereiche ist die Arbeitsnachfrageelastizita¨t der
Lohnho¨he relativ gering, so dass ein Mindestlohn nicht wesentlich die Arbeitslosigkeit
erho¨ht. Aber dies ist von Sektor zu Sektor und von Region zu Region unterschiedlich,
so dass auch der Mindestlohn nach Regionen und Branchen unterscheiden sollte.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Eltern sollten frei von ideologischen Zwa¨ngen zwischen der Betreuung zu Hause
oder in der Kita entscheiden ko¨nnen. Dazu bedarf es eines familien- und kinderfre-





Nein. Laut Statistischem Bundesamt sterben ja¨hrlich etwa fu¨nfmal mehr Menschen
bei Unfa¨llen auf Landstraßen als bei Autobahnunfa¨llen. Zudem sind ein Drittel der
deutschen Autobahnen bereits limitiert. Flexible Geschwindigkeitsregelungen je nach
Gefahrenlage haben sich, wo sie installiert sind, la¨ngst bewa¨hrt. Dies alles spricht
gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Dennoch wu¨rde die Alternative fu¨r
Deutschland gema¨ß ihrem Programm auch diese Entscheidung dem Volk zur Abstim-
mung u¨berlassen.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Nein, nicht den Euro in seiner bisherigen Form. Die innerhalb des Nein. Eu-
rowa¨hrungsgebiets nicht wettbewerbsfa¨higen La¨nder sollten austreten ko¨nnen. Ein
Vergemeinschaftung von Schulden muss ausgeschlossen sein. Die urspru¨nglichen
Regeln des Maastricht-Vertrages mu¨ssen eingehalten werden. Ist dies gewa¨hrleistet,
spricht nichts dagegen, dass Deutschland den Euro beha¨lt. Ist dies jedoch nicht der





Nein. Bereits jetzt krankt unsere Marktwirtschaft an U¨berregulierung. Die Reg-
ulierung von Preisen fu¨hrt in der Regel zu Fehlallokationen und sollte daher vermieden
werden. Statt dessen fordern wir, dass einer der wesentlichen Strompreistreiber,
na¨mlich die Umlage fu¨r erneuerbare Energien (EEG-Umlage), ku¨nftig nicht mehr
u¨ber den Strompreis bezahlt wird, sondern sozialvertra¨glich aus den Steuereinnah-
men. Dies wu¨rde zu einer deutlichen Senkung des Strompreises fu¨hren.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Die in Deutschland praktizierte Videou¨berwachung o¨ffentlicher Ra¨ume zur
Abwehr von Straftaten ist ausreichend. Die erheblich weiter gehende landesweite In-
stallation von U¨berwachungskameras hat z.B. in Großbritannien keinen Ru¨ckgang der







Nein. Aus Sicht der Alternative fu¨r Deutschland ist das Einkommen immer an eine
erbrachte Leistung gekoppelt. Ausnahmen in sozialen Ha¨rtefa¨llen verstehen sich von
selbst. Es muss jedoch immer ein Anreiz bestehen, zu arbeiten. D.h. jede soziale
Sicherung (z.B. Hartz IV) muss deutlich geringer sein als ein Arbeitseinkommen. Das







Nein. Die Fo¨rderung (Subventionierung) der Landwirtschaft sollte mittelfristig
generell abgeschafft werden.
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Ja. Die kulturelle Vielfalt an deutschen Schulen ist grundsa¨tzlich eine Bereicherung.
Problematisch ist es jedoch, wenn es in einzelnen Kulturen Defizite beispielsweise
hinsichtlich Frauenrechten, staatlichem Gewaltmonopol und Toleranz gegenu¨ber An-
dersdenkenden gibt. In diesen Fa¨llen fordert die Alternative fu¨r Deutschland von den
Schulen eine intensive pa¨dagogische Arbeit mit Schu¨lern und Eltern, um ihnen die




Nein. Die Alternative fu¨r Deutschland fordert eine umfassende Erneuerung und Vere-
infachung des Steuersystems im Zuge derer alle Einkommensarten zusammengefasst
und Steuerschlupflo¨cher gestopft werden. Die Abschaffung der fu¨r die meisten Arbeit-
nehmer nicht nutzbaren Ausnahmetatbesta¨nde schafft den Freiraum zur Einfu¨hrung
einer einfachen Stufensteuer. Durch diese wu¨rden untere und mittlere Einkommen
entlastet.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Die Politik der Westintegration Deutschlands war und ist richtig und muss fort-
gesetzt werden. Die Zugeho¨rigkeit zur Nato ist integraler Bestandteil der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik. Ohne das NATO-Mitglied USA wa¨re Westeuropa nicht
wirklich verteidigungsfa¨hig gegen a¨ußere Bedrohungen. Wichtig ist, dass die Ziele der




?. Kohlekraftwerke dienen der Grundlastversorgung. Bevor bis 2022 alle
Kernkraftwerke vom Netz gegangen sein werden, muss gepru¨ft werden, ob die Grund-
last ohne diese zu decken ist. Moderne Kohlekraftwerke haben Wirkungsgrade deut-
lich u¨ber 40%, Steinkohlekraftwerke sogar bis zu 46%, dieser ist aber geringer als der
Wirkungsgrad von GuD-Kraftwerken (Gas- und Dampf-Kombikraftwerken).
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Jede Frau hat das Recht, selbst u¨ber Ihre Familienplanung zu entscheiden. Dazu
geho¨rt, in Notfallsituationen die ”Pille danach” wa¨hlen zu ko¨nnen. In der weitre-
ichenden Entscheidung fu¨r oder gegen eine Schwangerschaft ist medizinische und
ethische Beratung sowie Aufkla¨rung u¨ber Wirkung, Nebenwirkung, Dosierung und
Inhalt dieses Medikaments nicht durch einen Beipackzettel zu ersetzen. Die Alterna-
tive fu¨r Deutschland spricht sich daher klar gegen den rezeptfreien Verkauf der ”Pille
danach” aus.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Die Alternative fu¨r Deutschland sieht in einem wettbewerblich gepra¨gten
Wirtschaftssystem die Grundlage fu¨r allgemeinen Wohlstand. Mit der Verstaatlichung
des Bankensektors entstu¨nde ein staatliches Monopol auf Finanzdienstleistungen. Die
Banken- und Finanzkrise ab 2008 hat außerdem klar gezeigt, dass der Staat nicht der
bessere Banker ist. Im Zuge der Finanzkrise ha¨uften die o¨ffentlich-rechtlichen Insti-




Nein. Die Zahl der aufzunehmenden Flu¨chtlinge hat sich an aktuellen Notsituationen
(z. B. Bu¨rgerkrieg in Syrien) zu orientieren. Eine exakte Steuerung der Zahl der
aufzunehmenden Flu¨chtlinge ist daher nicht ohne weiteres mo¨glich. Von einer weiteren
grundsa¨tzlichen Liberalisierung der Aufnahmepolitik ist jedoch abzuraten, da dies die
Integration der Neuanko¨mmlinge noch mehr erschweren und die Leistungsfa¨higkeit








Ja. Fu¨r die Alternative fu¨r Deutschland ist die Pflege kranker, alter oder gebrech-
licher Angeho¨riger eine gesellschaftlich ebenso wertvolle Aufgabe wie etwa die Kinde-
serziehung. Um sicherzustellen, dass Pflege durch Angeho¨rige keine erhebliche Min-
derung des Familieneinkommens nach sich zieht, ist die Gewa¨hrung von Lohnersat-
zleistungen unerla¨sslich. Dies gilt umso mehr, als die Pflege durch Angeho¨rige eine
Entlastung der Sozialkassen bewirkt.
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Ja. Der Art. 21 des Grundgesetzes regelt die besondere Rolle der Parteien bei der poli-
tischen Willensbildung und schließt verfassungswidrige Parteien ausdru¨cklich davon
aus. U¨ber die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungs-







Nein. Das Bundesausbildungsfo¨rderungsgesetz wurde ins Leben gerufen, um jedem
eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung zu ermo¨glichen,
sofern die dafu¨r erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfu¨gung stehen (1
BAfo¨G). Diese Einschra¨nkung entspricht den Grundsa¨tzen der Eigenverantwortung
und Subsidiarita¨t, wie die Alternative fu¨r Deutschland sie vertritt. Eine steuerfi-
nanzierte Finanzierung aller Studenten wa¨re zudem eine ungerechte Umverteilung






Nein. Innerhalb der EU darf es auch weiterhin keine Visumpflicht geben. Dort wo es
auf Erfahrung beruhende Gru¨nde gibt, mu¨ssen jedoch o¨rtlich und zeitlich definierte








Nein. Fu¨r die Alternative fu¨r Deutschland za¨hlt ausschließlich die Leistung des
Einzelnen als Qualifikationskriterium fu¨r jede Art von Position. Frauenquoten sind
ungerecht und stellen daru¨ber hinaus im privatwirtschaftlichen Bereich eine Ein-
schra¨nkung der Vertragsfreiheit und des Eigentumsrechtes dar, da der Firmeninhaber







Ja. Die Alternative fu¨r Deutschland tritt fu¨r eine Neuordnung des
La¨nderfinanzausgleichssystems ein. Dieses sollte anreizorientiert sein und sich
an der Wirtschaftskraft eines Landes orientieren. Ein Bundesland sollte fu¨r gutes
Wirtschaften und ho¨here Steuereinnahmen belohnt und nicht bestraft werden. Eine
Sonderstellung kommt Berlin als der Bundeshauptstadt zu. Sich daraus ableitende
Sonderausgaben sollten aus dem Bundeshaushalt bestritten werden.




Nein. Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich
angestiegen. Gleichzeitig gibt es immer weniger junge Menschen. Das gesetzliche
Renteneintrittsalter wird daher mittelfristig eher noch erho¨ht werden mu¨ssen, um die
ju¨ngere Generation nicht u¨ber Gebu¨hr zu belasten.
23 Migranten im Staats-





?. Die Alternative fu¨r Deutschland lehnt Quotenregelungen fu¨r den o¨ffentlichen Di-
enst ab, da diese gegen das Prinzip der Gleichbehandlung aller Bewerber verstoßen
wu¨rden. Der Staat sollte sich aber durchaus pro-aktiv darum bemu¨hen, mehr Be-
werber mit Migrationshintergrund fu¨r den o¨ffentlichen Dienst zu gewinnen, da dies
Integrationsbemu¨hungen unterstu¨tzen wu¨rde. Eine solche Politik darf aber nicht zur




Nein. Unsere Ru¨stungsexporte sollen weiterhin entsprechend den bestehenden re-
striktiven Gesetzen gehandhabt werden, nach denen kein Export von Ru¨stungsgu¨tern
in Krisengebiete erlaubt ist. Ein allgemeines Ru¨stungsexportverbot lehnen wir ab.
Wir sind aber fu¨r die Angleichung der Exportrichtlinien im Rahmen der EU. Ein
selbst auferlegtes Exportverbot ausschließlich fu¨r Deutschland wu¨rde nur zu einer
Verlagerung der Ru¨stungsproduktion fu¨hren und die Welt weder sicherer noch besser
machen.
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Ja. Die Alternative fu¨r Deutschland tritt generell fu¨r eine Sta¨rkung der Institution
der Ehe ein, da ihre gesellschaftsstabilisierende Funktion die steuerliche Begu¨nstigung
rechtfertigt. Ein weiteres wichtiges Argument fu¨r das Ehegattensplitting ist die de-
mografische Entwicklung: Wenn Menschen gebrechliche Eltern oder Ehepartner zu
Hause pflegen und darum ihre Berufsta¨tigkeit minimieren, sollte dies durch das Steuer-
system umso mehr gefo¨rdert werden, da es den Staat betra¨chtlich entlastet.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die Tu¨rkei in die EU aufzunehmen, wa¨re ein schwerer Fehler. Wu¨rde man die
Tu¨rkei aufnehmen, so wu¨rde man nicht nur die innertu¨rkischen Konflikte zwischen
einem klar anti-westlichen Islam und einer eher westlich orientieren Mittelschicht im-
portieren, sondern man ha¨tte auch jedes Kriterium verloren, um den Beitritt weiterer








Ja. Wir fordern, dass Bundestagsabgeordnete ihre volle Arbeitskraft der parlamen-
tarischen Arbeit widmen. Das Mandat darf nicht unter bezahlten Nebenta¨tigkeiten
leiden. Die Ta¨tigkeit der Abgeordneten wird vom Steuerzahler großzu¨gig entgolten.
Es ist ein Gebot der Offenheit und Transparenz, dass die Abgeordneten ihre weiteren
Einku¨nfte uneingeschra¨nkt offen legen.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Nein. Bereits heute werden energieintensive Unternehmen stark belastet. Eine weit-
ere Benachteiligung gegenu¨ber ausla¨ndischer Konkurrenz ko¨nnte ihr Ende bedeuten
und damit Arbeitspla¨tze vernichten. Es ist davon auszugehen, dass Mehrkosten an
den Verbraucher weitergegeben und damit die Bu¨rger in Form von Preiserho¨hungen
bezahlen werden. Die Alternative fu¨r Deutschland fordert, dass Subventionen fu¨r
erneuerbare Energien stattdessen aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert
werden sollen.






Ja. Hartz-IV-Empfa¨nger werden von der Solidargemeinschaft unterstu¨tzt. Es ist
ihre Pflicht gegenu¨ber dem Beitragszahler, in angemessener Zeit wieder eigenverant-
wortlich fu¨r ihren Lebensunterhalt zu sorgen, sofern sie ko¨rperlich und geistig dazu in
der Lage sind. Wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen, z.B. indem sie Jobangebote
ablehnen, hat die Solidarita¨tsgemeinschaft das Recht dies zu sanktionieren.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Das deutsche Staatskirchenrecht mit seiner Sonderstellung der Kirchen hat sich
insgesamt bewa¨hrt. Es ist sinnvoll, dass der Staat in bestimmen Bereichen wie der
Bildung, dem Gesundheitswesen und sozialen Einrichtungen kein Monopol besitzt,




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Die Alternative fu¨r Deutschland befu¨rwortet den Wettbewerb zwischen privaten
Krankenversicherungen und gesetzlichen Krankenkassen. Fu¨r die Bu¨rger sollte hier
die Wahlfreiheit erhalten bleiben.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Grundsa¨tzlich sollte jeder fu¨r seine eigenen Schulden haften. Das gilt auch fu¨r
Staaten. Dies schafft die erforderliche Disziplinierung fu¨r die Haushaltspolitik. Im
U¨brigen war dies in den urspru¨nglichen Vertra¨gen bei der Einfu¨hrung des Euro auch
so vorgesehen (No Bailout). Erst durch Vertragsbruch konnten Transferkonstrukte
wie der Gemeinschaftsfonds ESM entstehen. Diese tragen aber nicht zu einer Lo¨sung
der Probleme bei, sondern versta¨rken die Krise in den su¨deuropa¨ischen Staaten sogar
noch.
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Nein. Die Alternative fu¨r Deutschland steht fu¨r den Schutz der Familie als Keimzelle
der Gesellschaft. Die besten Bedingungen, Kinder aufwachsen zu lassen, bestehen
in der klassischen Familie, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern. Nur in dieser
Konstellation ko¨nnen dem heranwachsenden Kind die notwendigen geschlechtsspez-
ifischen Kompetenzen vermittelt werden. Daher lehnen wir das Adoptionsrecht fu¨r








Ja. Eine Speicherung von Kommunikationsdaten ohne konkreten Anlass versto¨ßt
gegen Art. 10 GG (Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis). Die





Nein. Wer Mietpreiserho¨hungen bei Neuvermietungen beschra¨nkt, zwingt die Vermi-
eter zu regelma¨ßigen Mietanpassungen. Dies wu¨rde vor allem a¨ltere Mieter treffen,
welche aufgrund ihrer Zuverla¨ssigkeit und langen Mietdauer ha¨ufig niedrigere Mieten








Ja. Die deutsche Staatsbu¨rgerschaft als einzige Staatsbu¨rgerschaft sollte der Regelfall
bleiben. Eine doppelte Staatsbu¨rgerschaft kann sowohl im Fall der Straffa¨lligkeit als
auch bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen relativ leicht missbraucht werden.
Allerdings kann es Fa¨lle geben, in denen man bei begru¨ndeten Ausnahmen (z. B.






?. Die Nutzung der Verkehrswege wird vom deutschen Kraftfahrer bereits mit der
Kfz-Steuer und der Mineralo¨lsteuer bezahlt, letztere trifft in gewissem Maße auch
Transitreisende. Um auch diese angemessen an der Erhaltung unserer Verkehrswege
zu beteiligen wa¨re ein Vignettensystem wie in der Schweiz oder in O¨sterreich denkbar,
wobei der fa¨llige Betrag dem deutschen Autofahrer auf die KfZ-Steuer angerechnet
werden sollte, damit die Einfu¨hrung der Vignette fu¨r ihn kostenneutral bleibt. Solche
und a¨hnliche Entscheidungen sollten nach Auffassung der Alternative fu¨r Deutschland





Ja. Wir fordern eine Sta¨rkung der Demokratie und der demokratischen Bu¨rgerrechte.
Wir wollen Volksabstimmungen und Initiativen nach Schweizer Vorbild einfu¨hren.
Das gilt insbesondere fu¨r die Abtretung wichtiger Befugnisse an die EU.
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PIRATEN. Piratenpartei Deutschland (Pirate Party of Ger-
many) founded in 2006, a part of international Pirate move-
ment promoting the information society with a free access to







Ja. Bis zur Einfu¨hrung eines Bedingungslosen Grundeinkommens setzen wir uns fu¨r
einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn ein. Bis zur Festlegung der Ho¨he durch
eine Expertenkommission fordert die Piratenpartei als kurzfristige Maßnahme die
Einfu¨hrung eines Mindestlohns, der sich an 60% des durchschnittlichen Jahresarbeit-
slohn in Deutschland im Vorjahr orientiert (z.B. 9,02 Euro fu¨r das Jahr 2013).
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Zuwendungen oder Steuererleichterungen, die bestehende Rollenbilder festigen,
lehnen wir ab. Dazu geho¨rt auch das Betreuungsgeld. Wir setzen uns allerdings fu¨r
ein Bedingungsloses Grundeinkommen ein, das Eltern auch finanziell die Freiheit gibt,
sich mehr Zeit fu¨r die Familie zu nehmen. Das Geld, das wir durch die Abschaffung




?. Auf Bundesebene gibt es dazu keine Beschlusslage, die Tendenz geht eher in Rich-
tung ”Nein”. Wir setzen uns fu¨r computergestu¨tzte, flexible Geschwindigkeitsbegren-
zungen ein, die an Verkehrslage, Sicht- und Straßenverha¨ltnissen sowie Wetterlage
angepasst sind. Altmodische ”Analogschilder”, die auf diese Faktoren keine Ru¨cksicht
nehmen ko¨nnen, sind uns zu unflexibel.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





?. In unserem Programm a¨ußern wir uns zu dieser Frage nicht. Wir formulieren
zwar das Ziel preisgu¨nstiger Energie, setzen aber den Schwerpunkt auf die dezentrale
nachhaltige Energieversorgung. Die Netze sollen in o¨ffentlicher Hand verbleiben oder
rekommunalisiert werden. Prinzipiell zuru¨ckfahren wollen wir die Ausnahmen nach
dem EEG fu¨r energieintensive Unternehmen.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Videou¨berwachung bringt kein echtes Mehr an Sicherheit: Kriminalita¨t
verlagert sich allerho¨chstens in nicht u¨berwachte Bereiche. Stattdessen sorgt
U¨berwachung fu¨r den bereits auch vom Bundesverfassungsgericht bei anderen
U¨berwachungsmaßnahmen beschriebenen ”Chilling-Effekt”, d.h. die Menschen ver-
meiden bereits abweichendes Verhalten, um sich nicht verda¨chtig zu machen. Dieser






Ja. Wir setzen uns fu¨r die Einfu¨hrung eines Bedingungslosen Grundeinkommens
ein, das die Ziele des ”Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teil-
habe” aus unserem Parteiprogramm erfu¨llt. Es soll die Existenz sichern und
gesellschaftliche Teilhabe ermo¨glichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen
sowie ohne Bedu¨rftigkeitspru¨fung und ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleis-







Ja. Wir wollen eine leistungsfa¨hige, regional angepasste Landwirtschaft, an der
Kleinbetriebe gleichberechtigt teilnehmen ko¨nnen und die unter den Voraussetzungen
von nachhaltigem Wirtschaften und o¨kologischem Verbraucherbewusstsein wettbe-
werbsfa¨hig ist. Um die landwirtschaftlichen Betriebe vor den Folgen des plo¨tzlichen
Wegfalls der Subventionen zu schu¨tzen, sollen diese in der U¨bergangsphase degres-
siv ausgerichtet und ab einer zu bestimmenden einzelbetrieblichen Auszahlungsho¨he
gekappt werden.
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9 Getrennter Schulunter-





Ja. Segregation von Menschen nach ihrer kulturellen Herkunft ist rassistisch. Wir set-
zen uns fu¨r gemeinsames Lernen ein. Den unterschiedlichen sozialen und kulturellen
Hintergru¨nden der Kinder soll mit Achtung begegnet werden. Mehrsprachigkeit ist
fo¨rdernswert. Wir begru¨ßen muttersprachlichen Unterricht zur Festigung der Mut-
tersprache und zum leichteren Erwerb des Deutschen. Dies darf jedoch nicht mit





?. Wir halten die derzeitige Ku¨rzungspolitik fu¨r falsch und erkennen daher die
Notwendigkeit von Steuererho¨hungen. Starke Schultern sollten starke Lasten tra-
gen und wir sehen es sehr kritisch, dass das deutsche Einkommenssteuersystem u¨ber
die Jahre undifferenzierter wurde - so zahlen Erwerbsta¨tige der oberen Mittelschicht
mit 42% bereits den gleichen Grenzsteuersatz wie Spitzenverdiener. Diese kritische
Position steht fest und an der Ausgestaltung der Konsequenzen arbeiten wir.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Fu¨r einen Austritt aus der NATO haben sich unsere Mitglieder nicht aus-
gesprochen. In der innerparteilichen Debatte haben sich aber fu¨r einen Verbleib in
der NATO folgende Ziele erauskristallisiert: eine umfassende Machtdezentralisierung
der NATO und die Fo¨rderung ihrer urspru¨nglich erkla¨rten Werte - Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Freiheit. Ebenso gilt, die innere Demokratisierung der NATO





Ja. Die Piratenpartei steht fu¨r eine langfristig gesicherte Energieversorgung. Daher
werden wir die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft so schnell
wie mo¨glich durch nachhaltig verfu¨gbare und umweltschonende Ressourcen ersetzen.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Wir setzen uns gema¨ß der Empfehlung der WHO (World Health Organiza-
tion) fu¨r eine rezeptfreie Abgabe der ”Pille danach” (Wirkstoff: Levonorgestrel) ein,
wie es in den meisten europa¨ischen La¨ndern bereits praktiziert wird. Dies reduziert
ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbru¨che. Die ”Pille danach” ist
relativ gut vertra¨glich; eine vorhergehende a¨rztliche Untersuchung ist nicht notwendig.
Daher stellt die Rezeptpflicht einen unangemessenen Eingriff in das Recht auf Selb-
stbestimmung von Frauen dar.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Die Finanzkrise ist eine Krise des Bankensystems und der Politik. Wir fordern
eine effiziente, europa¨ische Bankenaufsicht, eine Trennung des riskanten Investment-
bankings vom sonstigen Gescha¨ft einer Bank und die konsequente Beteiligung von
Eigentu¨mern und Gla¨ubigern einer Bank, sollte sie in Schwierigkeiten geraten. Eine




Ja. Wir fordern die vollsta¨ndige Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl und
dass Menschen, die vor Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen Identita¨t, vor Klima-
und Umweltkatastrophen, aufgrund ihrer Zugeho¨rigkeit zu einer ethnischen oder re-
ligio¨sen Gruppe oder wegen Existenzbedrohung durch Armut und Hunger geflohen
sind, ebenfalls als asylberechtigt anerkannt werden. Die Drittstaatenregelung lehnen









Ja. Wir setzen uns fu¨r ein Bedingungsloses Grundeinkommen ein. Dieses ermo¨glicht
es u.a., selbstbestimmt Auszeiten vom Beruf zu nehmen, um Angeho¨rige oder andere
bedu¨rftige Menschen zu pflegen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Lohnersatzleis-
tung im eigentlichen Sinne, es erfu¨llt aber einen hinreichend a¨hnlichen Zweck.
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Ja. Parteien, die sich gegen Grund- und Menschenrechte und Demokratie richten,
mu¨ssen verboten werden ko¨nnen. Da aber Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt hohe
Gu¨ter sind, soll wie bisher das Verbot von Parteien die Ausnahme bilden. Außerdem
sind Parteiverbote kein demokratisches Allheilmittel. Sie ko¨nnen Bildung, Aufkla¨rung







Ja. Die Abha¨ngigkeit der Ausbildungsunterstu¨tzung vom Einkommen der Eltern
stellt eine unno¨tige Hu¨rde fu¨r Menschen dar, die einem Studium (oder Vergleich-
barem) nachgehen wollen. Man kann von Erwachsenen nicht verlangen, dass sie sich
finanziell von ihren Eltern abha¨ngig machen. Mittelfristig setzen wir uns fu¨r ein Bil-
dungsgrundeinkommen ein, dass bereits im Grundsatz ein allgemeiner Rechtsanspruch






Nein. Die EU ist ein politisches Projekt mit dem Ziel, den Frieden und die Frei-
heit in Europa zu bewahren und die Vo¨lker Europas einander na¨her zu bringen. Der
Beschluss der EU-Innenminister zielt auf das genaue Gegenteil ab und errichtet erneut
Grenzen, die eigentlich schon u¨berwunden geglaubt waren. Schlagba¨ume innerhalb
der europa¨ischen Union sind ein Relikt der Vergangenheit und haben im 21. Jahrhun-







?. Zur Frage nach einer mo¨glichen Frauenquote gibt es - entgegen der verbreiteten
Fehldarstellung, die Piratenpartei sei dagegen - noch keinen Beschluss. Wir sind eine
basisdemokratische Partei und zu dem Thema gibt es noch hitzige Debatten. Nicht
zuletzt braucht es einen breiten gesellschaftlichen Wandel: Geschlechterstereotype
mu¨ssen abgebaut werden. Eine langfristige Verbesserung wird es nur geben, wenn es







?. Hierzu haben wir noch keinen Beschluss auf Bundesebene. Es ist richtig, dass
finanzstarke La¨nder den schwa¨cheren helfen. Schließlich werden auch im Grundge-
setz gleichwertige und einheitliche Lebensverha¨ltnisse gefordert. Innerparteilich prak-
tizieren wir einen La¨nderfinanzausgleich.




?. Zwar sehen wir die stetige Absenkung des Rentenniveaus und die damit ein-
hergehende Erho¨hung des Renteneintrittsalters mit Sorge und fordern deshalb einen
radikalen Umbau des Rentenversicherungssystems zu einer Finanzierung aus allen
Einkunftsarten und einem Korridor aus Mindest- und Ho¨chstrente. Zu der speziellen
Fragestellung haben wir allerdings keine explizite Beschlusslage.
23 Migranten im Staats-





Ja. Damit Beho¨rden auf die Interessen der Bevo¨lkerung eingehen ko¨nnen, mu¨ssen sie
die Diversita¨t der Gesellschaft in ihren eigenen Reihen abbilden. Besondere Ange-
bote fu¨r an Bewerbungen interessierte Menschen sollen Interesse und Selbstbewusst-
sein sta¨rken und fu¨r mehr Bewerbungen aller gesellschaftlichen Gruppen sorgen. Wir
fordern anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Verwaltung, um mo¨glicher Diskri-





Ja. Ru¨stungsexporte wollen wir stoppen. Bis zu ihrem endgu¨ltigen Ende wollen wir
die Exporte nicht mehr nur durch den geheim tagenden Bundessicherheitsrat kontrol-
lieren, sondern die Opposition an den Entscheidungen beteiligen und die O¨ffentlichkeit
umgehend und umfassend informieren.
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Nein. Das Ehegattensplitting wollen wir abschaffen: Es ist ungerecht gegenu¨ber
nicht verheirateten und Alleinerziehenden, bevorzugt einseitig die Versorgerehe und
u¨bt sogar finanziellen Druck auf Paare aus, ein bestimmtes Familienmodell zu
leben. Steuerliche Vergu¨nstigungen wollen wir an die Versorgung von Kindern




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
?. Die bisherige, aber noch nicht abgeschlossene Meinungsbildung der Piraten
befu¨rwortet einen Beitritt der Tu¨rkei in die EU, den wir als Bereicherung empfinden
wu¨rden. Die EU-Standards (Kopenhagener Kriterien) mu¨ssten im Rahmen der
Beitrittsverhandlungen erfu¨llt werden. Das gilt besonders in Bezug auf demokratische
und rechtsstaatliche Ordnung, Menschenrechte, Minderheitenschutz, Religionsfreiheit







Ja. Unbedingt! Wichtig ist dabei, dass nicht nur die Betra¨ge, sondern auch die
Quellen der Nebeneinku¨nfte offen gelegt werden. Mo¨gliche Beeinflussungen von Abge-
ordneten durch einzelne Gruppen oder Unternehmen, insbesondere finanzieller Natur,
mu¨ssen vollkommen transparent gemacht werden.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Die Zahl der von der EEG-Umlage befreiten Unternehmen muss deutlich reduziert
werden. Nur Unternehmen, die tatsa¨chlich von den niedrigen Strompreisen existenziell
abha¨ngig sind, sollen eine Reduzierung oder Befreiung erhalten. Die Reduzierung
oder Befreiung soll dabei auch von durchgefu¨hrten oder geplanten Maßnahmen zur
Energieeffizienz und Lastflexibilisierung dieser Unternehmen abha¨ngig sein.






Nein. Wir setzen uns langfristig dafu¨r ein das ALG II durch ein Grundeinkom-
mensmodell zu ersetzen. Eines der entscheidenden Ziele dabei ist es Repressionen
fu¨r Empfa¨nger abzubauen. Dieses Ziel kann und soll auch kurzfristig durch den Ab-
bau von Anforderungen wie Arbeitszwang erreicht werden.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Die weltanschauliche Neutralita¨t des Staates fo¨rdert die Entwicklung des
Gemeinwesens. Die finanzielle und strukturelle Bevorzugung einzelner Glaubensge-
meinschaften wollen wir abschaffen - z.B. im Rahmen finanzieller Alimentierung, bei
der U¨bertragung von Aufgaben in staatlichen Institutionen und beim Betrieb von
sozialen Einrichtungen. Wenn der Staat die Kirchensteuer nicht mehr erhebt, muss
er außerdem weniger private Daten abfragen und speichern.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Die Finanzierung des Gesundheitssystems betrachten wir als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Daher sehen wir in der Einbeziehung sa¨mtlicher Bu¨rgerinnen
und Bu¨rger in die Sozialversicherung unter Beru¨cksichtigung mo¨glichst aller Einkom-
mensarten eine sinnvolle Finanzierung. Wir erkennen an, dass dies die Wahlfreiheit
fu¨r Bu¨rgerinnen und Bu¨rger sowie die Anbieter privater Krankenversicherungen ein-
schra¨nkt. In dieser grundsa¨tzlichen Frage wollen wir das letzte Wort einem Volk-
sentscheid u¨berlassen.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Die EU kann ohne Solidarita¨t nicht bestehen. Um die angeschlagenen Staaten
wieder auf die Beine zu bringen, fordern wir einen ”Marshall-Plan fu¨r Europa”. Die
Finanzierung von Staatsschulden zweifelhaften Wertes u¨ber die Europa¨ische Zentral-
bank und den Europa¨ischen Stabilita¨tsmechanismus (ESM) lehnen wir strikt ab. Sie
helfen den Menschen wenig und vergemeinschaften Risiken privater Investitionen.
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Ja. Der Wunsch, eine Familie zu gru¨nden, muss auch außerhalb des klassischen Fam-
ilienbilds verwirklicht werden ko¨nnen. Das schließt die kassena¨rztliche Unterstu¨tzung
bei ku¨nstlicher Befruchtung, auch bei nicht verheirateten Paaren, mit ein. Auch gle-
ichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mu¨ssen zusammen Kinder bekommen, adop-







Ja. Die anlasslose, automatisierte Speicherung der Kommunikationsdaten ist ein
Bruch mit der Unschuldsvermutung, einem der wichtigsten Grundpfeiler unseres
Rechtsstaats. Diese Form der U¨berwachung fu¨hrt zu gefa¨hrlichen ”Chilling-Effekten”
und fu¨hrt nachgewiesenermaßen nicht zu mehr aufgekla¨rten Verbrechen. Nur weil
etwas technisch mo¨glich ist, heißt das nicht, dass der Staat es tun darf. Vielmehr






Ja. Wir fordern, dass bei Neuvermietungen nicht mehr als 10% u¨ber der ortsu¨blichen,








Nein. Wir setzen uns fu¨r die Akzeptanz doppelter und mehrfacher Staat-
sangeho¨rigkeiten ein, um die Hu¨rde zur Annahme der deutschen Staatsangeho¨rigkeit
und des damit verbundenen Wahlrechts zu senken. Es soll keinen Zwang geben, sich
fu¨r eine Staatsangeho¨rigkeit zu entscheiden (keine Optionspflicht). Dies muss dann





Nein. Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur sind Aufgaben des Staates.
Eine gute Straßenverkehrsinfrastruktur ist ein unentbehrlicher Faktor fu¨r die Volk-
swirtschaft. Mit einer Kostenpflicht wa¨re eine Datenerhebung verbunden, die unseren
Grundsa¨tzen zum Datenschutz widerspricht. Nicht zuletzt gehen Mautgebu¨hren, die
u¨ber eine eigene Infrastruktur erhoben werden, zu Lasten der Gesamteffizienz, da u.a.





Ja. Direkte Demokratie kann die Politik erheblich bereichern und Politikverdrossen-
heit einda¨mmen. Die Bu¨rger sollen das Recht erhalten, eigene Vorlagen in einem
dreistufigen Verfahren bis zur Volksabstimmung zu bringen. Daru¨ber hinaus soll es
die Mo¨glichkeit geben, Gesetze, die vom Parlament verabschiedet wurden, noch zu
stoppen, bevor sie in Kraft treten. Außerdem sollen Volksabstimmungen bei der
Abgabe von Hoheitsrechten und bei Grundgesetza¨nderungen automatisch vorgesehen
sein.
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Ja. Jeder sollte von seiner Arbeit leben ko¨nnen. Außerdem kann durch die Schaf-
fung eines Mindestlohns wirksam Altersarmut verhindert werden. Ein gesetzlicher
fla¨chendeckender Mindestlohn wu¨rde u¨berdies fu¨r mehr Nachfrage sorgen und ka¨me
somit einem Konjunkturprogramm gleich.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Das Betreuungsgeld wa¨re eine erste Honorierung der Erziehungsleistung und
wu¨rde mehr Wahlfreiheit fu¨r Eltern schaffen, ob sie ihre Kinder daheim erziehen oder
aber in die Fremdbetreuung geben wollen. Beides sollte nicht am Geld scheitern.
Die NPD fordert daru¨ber hinaus die Schaffung eines sozialversicherungspflichtigen




Nein. Der Fahrzeugbau ist das wichtigste Standbein der deutschen Industrie. An
ihm ha¨ngt immer noch jeder siebte Arbeitsplatz, wobei die deutsche Automobilindus-
trie ihr Geld vorwiegend im Premium-Segment verdient. Ein generelles Tempolimit
auf Autobahnen wa¨re ein gefa¨hrliches Stu¨ck rot-gru¨ner Symbolpolitik, da es die
Verkehrssicherheit nicht wesentlich erho¨hen wu¨rde - der Großteil der Verkehrsunfa¨lle
ereignet sich außerhalb des Autobahnnetzes - aber den deutschen Fahrzeugbau ins
Mark treffen wu¨rde!
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein.Der Leistungsstand der europa¨ischen Nationen ist sehr unterschiedlich, ganz
gleich ob man die Arbeitslosigkeit, die Produktivita¨t, die Mentalita¨t usw. betra-
chtet, so daß von einem einheitlichen Wirtschaftsraum nicht gesprochen werden kann.
Der Euro kann deshalb nicht funktionieren und schu¨rt neue Konflikte, weil er den
su¨deuropa¨ischen Staaten eine notwendige Wa¨hrungsabwertung verunmo¨glicht und






Ja. Die NPD spricht sich fu¨r eine Strompreisobergrenze nach dem ”Luxemburger
Modell” aus, um zu verhindern, daß hunderttausende Haushalte ihre Stromrech-
nungen nicht bezahlen ko¨nnen. Auch die Benzinpreise ko¨nnen durch das ”Luxem-
burger Modell” gedeckelt werden, denn in Luxemburg legt das Wirtschaftsministerium
Ho¨chstpreise fest, wobei der Maximalpreis mithilfe einer Formel berechnet wird, die




im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
?. An besonders gefa¨hrdeten Orten sollte die Videou¨berwachung durchaus ausgebaut







Nein. Ein armutsfestes bedingungsloses Grundeinkommen wa¨re aus Sicht der NPD
auf Dauer nicht finanzierbar und wu¨rde sa¨mtliche Leistungsanreize im Keim ersticken.
Die NPD bekennt sich zum Recht auf Arbeit, aber auch zur Pflicht zur Arbeit. Jeder







Ja. Der U¨bergang zu gesu¨nderer und nachhaltigerer Landwirtschaft sollte staatlich
gefo¨rdert werden.
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9 Getrennter Schulunter-





Nein. Die Kultusministerkonferenz hat vor einigen Jahren bereits eine Studie
vero¨ffentlicht, der zufolge bereits ein 20-prozentiger Ausla¨nderanteil in einer Schulk-
lasse zu einer drastischen Abnahme der Lernqualita¨t fu¨r alle Schu¨ler und des mit-
tleren Leistungsniveaus fu¨hrt. Daher sollten kulturfremde Ausla¨nder und Deutsche




Ja. Geringe und mittlere Einkommen werden zur Zeit u¨berproportional stark be-
lastet. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Dieser
Zustand kann nur durch eine Erho¨hung des Spitzensteuersatzes und somit eine ho¨here
Besteuerung großer Einkommen beendet werden.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Ein Austritt aus der NATO ist unumga¨nglich, um nicht regelma¨ßig gezwungen
zu sein, sich an Angriffskriegen der USA zu beteiligen. Der Kalte Krieg ist vorbei -
die NATO erfu¨llt fu¨r uns Deutsche keinen Zweck mehr. U¨ber die Beistandspflicht der
NATO ko¨nnte Deutschland beispielsweise in einen Angriffskrieg von Erdogans Tu¨rkei




Ja. Der U¨bergang zum regenerativen Energiezeitalter sollte Schritt fu¨r Schritt un-
ternommen werden. Komplementa¨r sollten konventionelle Energiequellen noch einige
Jahre genutzt werden, neue Kraftwerke sollten allerdings nicht mehr gebaut werden.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Wenn die ”Pille danach” rezeptfrei in jeder Apotheke oder gar jedem Supermarkt
erha¨ltlich wa¨re, ha¨tte dies zur Folge, daß mit dem werdenden Leben noch weniger
verantwortungsvoll umgegangen wird als dies ha¨ufig schon heute der Fall ist.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Ja. Großbanken sollten verstaatlicht, andere Banken zumindest unter o¨ffentliche
Kontrolle gebracht werden, um sicherzustellen, daß sie kein Eigenleben zulasten der
Sparer und Steuerzahler entwickeln, sondern ihrer eigentlichen Aufgabe, der Kred-
itversorgung der Bu¨rger und Unternehmen, nachkommen. Die klassische deutsche
Bankenstruktur, in der Sparkassen und Genossenschaftsbanken eine große Rolle spie-





Nein. Deutschland nimmt schon heute die meisten Asylbewerber weltweit auf.
Die Kreise und Kommunen werden der gestiegenen Kosten nicht mehr Herr. Der
Asylmißbrauch hat ein Ausmaß erreicht, das den Steuerzahlern nicht mehr zuzu-
muten ist. Mehr als 90 Prozent der Asylbewerber werden von ordentlichen deutschen
Gerichten abgelehnt, was den massenhaften Mißbrauch dieses Grundrechts verdeut-









Ja. Die Pflege in der Familie sollte sta¨rker honoriert werden, um den Zusammenhalt
in den Familien zu sta¨rken und die Pflegebranche zu entlasten.
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Nein. Das Verbot von Parteien, die den Herrschenden nicht genehm sind, ist einer
Demokratie nicht wu¨rdig. Der Wa¨hler sollte entscheiden, welches Gewicht er den
Parteien beimisst. Nur ein echter politischer Wettbewerb, der alle politischen Grund-
positionen umfaßt, ist der Garant fu¨r ein pluralistisches Gemeinwesen und verhindert,
daß die Herrschenden sich auf eine angebliche ”Alternativlosigkeit” zuru¨ckziehen und







Ja. In keinem anderen Land ist Bildung so stark abha¨ngig vom Geldbeutel der Eltern
wie in Deutschland. Diese Abha¨ngigkeit muß beendet werden, indem alle Studenten






Ja. Grenzkontrollen bringen Sicherheit mit sich und sind die einzige Mo¨glichkeit,
sowohl illegale Einwanderung als auch die internationale organisierte Kriminalita¨t







Nein. Die NPD bekennt sich zum Leistungsprinzip und lehnt daher sa¨mtliche diskri-
minierenden Quoten entschieden ab. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist in der
Praxis schon la¨ngst erfolgt, so daß eine weitere Quotenpolitik im Ergebnis auf eine







?. Die NPD bekennt sich zwar zum Grundsatz der nationalen Solidarita¨t, die auch
zwischen den einzelnen Gebietsko¨rperschaften gelten sollte. Aber dennoch hat sich der
bestehende La¨nderfinanzausgleich als ineffektiv erwiesen und sollte daher angepasst
und reformiert werden.




Ja. Das Renteneintrittsalter sollte wieder gesenkt werden, weil schon heute viele u¨ber
55-Ja¨hrige keine Bescha¨ftigung mehr erhalten. A¨ltere Arbeitnehmer und Rentner
sollten nicht die fehlende Familienpolitik der etablierten Parteien ausbaden mu¨ssen.
23 Migranten im Staats-










Ja. Ein Verbot ist notwendig, um nicht selbst in einem externen Kriegsfall zwischen
die Fronten zu geraten. Milita¨rische Neutralita¨t ist das Gebot der Stunde.
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Ja. Es sollte sogar eine Weiterentwicklung zum Familiensplitting erfolgen, um die Zahl
der Kinder zu beru¨cksichtigen und die Erziehung der Kinder steuerlich zu belohnen.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Ein EU-Beitritt der Tu¨rkei wu¨rde weitere Masseneinwanderungen nach
Deutschland in Gang setzen und die Konflikte des Nahen Ostens nach Deutschland
verlagern. Laut einer Studie der ”Gesellschaft fu¨r Finanz- und Regionalanalysen”, die
im Auftrag des CDU-Europaabgeordneten Markus Pieper erstellt wurde, wu¨rde ein








Ja. Um feststellen zu ko¨nnen, ob Politiker tatsa¨chlich nur ihrem Gewissen verpflichtet
sind und in Volkes Interesse handeln oder aber als Interessensvertreter eines Konzerns
agieren, sollten Abgeordnete ihre Einku¨nfte offenlegen mu¨ssen.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Es darf nicht la¨nger hingenommen werden, daß Verbraucher und kleine Un-
ternehmen die Energiewende finanzieren, wa¨hrend die gro¨ßten Energieverbraucher
geschont werden.






?. Leistungsku¨rzungen bei genereller Arbeitsverweigerung sind legitim. Die Arbeit-
sangebote mu¨ssen allerdings auch zumutbar, ordentlich vergu¨tet und qualifikation-
sada¨quat sein.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Das Eintreiben der Beitra¨ge einer Organisation durch den Staat ist ein Priv-
ileg, das die deutschen Kirchen zu den reichsten der Welt gemacht hat und das
keinem Sportverein und keiner gemeinnu¨tzigen Organisation zuteil wird. Unter dem
Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit ist der staatliche Einzug der Kirchensteuer
hochproblematisch. Andererseits betreiben die Kirchen Kitas, Schulen und Pflege-




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Dies wa¨re sinnvoll, um das Prinzip der nationalen Solidarita¨t auch im Ver-
sicherungsbereich mit Leben zu erfu¨llen. U¨berdies wu¨rden aufgrund der erweiterten
Beitragszahlerbasis die Beitra¨ge fu¨r die Mehrheit deutlich sinken. Die NPD spricht
sich fu¨r eine Kasse aus, in die alle Deutsche einzahlen mu¨ssen, denn nur so kann an-
gesichts der demographischen Katastrophe die Solvenz des deutschen Kassensystems
langfristig gesichert werden.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Die Mithaftung fu¨r andere Staaten wiederspricht grundlegendem europa¨ischen
Recht und fu¨hrt zur Ausplu¨nderung der deutschen Steuerzahler. Daher sollten
keine Eurobonds eingefu¨hrt werden. Laut einer Berechnung des ifo-Instituts wu¨rde
Deutschland im Falle der Einfu¨hrung von Euro-Bonds mit Mehrkosten von 47 Milliar-
den Euro pro Jahr zu rechnen haben, da Deutschland dann einen wesentlich ho¨heren
Zins auf aufgenommene Gelder zu zahlen ha¨tte.
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Nein. Bisher ist nicht bekannt, welche Spa¨tfolgen die Erziehung von Kindern durch
gleichgeschlechtliche Paare mit sich bringt. Das Kindeswohl muß an erster Stelle
stehen und darf nicht dem Geltungsdrang einer sexuellen Minderheit geopfert werden.







Ja. Die Bu¨rgerrechte du¨rfen nicht weiter eingeschra¨nkt werden. Die durch
Masseneinwanderung von Islamisten importierte Terrorgefahr darf nicht zur
Pauschalverda¨chtigung und Rundumu¨berwachung deutscher Bu¨rger instrumental-
isiert werden. Der Schutz der Grundrechte deutscher Bu¨rger muß dabei auch





Ja. In vielen Sta¨dten sind die Mieten kaum noch bezahlbar. Hier muß der Staat mit
einer Mietpreisbremse eingreifen, um Mietpreissteigerungen im zweistelligen Bereich







Ja. Die doppelte Staatsbu¨rgerschaft muss abgeschafft werden. Heimat gibt es nur
einmal, die massenhafte Einbu¨rgerung von Ausla¨ndern muss beendet werden. Die






Nein. Nach immer mehr steigenden Benzinpreisen und der vo¨llig unsozialen O¨kosteuer
wa¨re dies ein weiterer Anschlag auf jene, die auf das Auto angewiesen sind.
U¨berlegenswert wa¨re hingegen eine Autobahnmaut fu¨r Ausla¨nder. Die Deutschen
entrichten schon genu¨gend Steuern und Abgaben zum Erhalt des Straßennetzes,





Ja. Die Bu¨rger, die die Entscheidungen der Politik mit Steuern finanzieren mu¨ssen,
sollten direkt mitbestimmen du¨rfen. Hier sollte die Schweiz Vorbild sein, wo das
Volk an wesentlichen Sachentscheidungen beteiligt wird und ha¨ufig ein Korrektiv zur
herrschenden Parteipolitik bildet. Nur durch Volksentscheide kann das Prinzip der
Volkssouvera¨nita¨t realisiert werden und eine Parlamentssouvera¨nita¨t verhindert wer-
den, die wesentliche Grundfragen (bspw. Euro-Rettung) einfach aus der Debatte
ausschließt.
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Nein. Wir wollen fla¨chendeckende, regionen- und branchenspezifische Lohnuntergren-
zen, die verbindlich geregelt und von einer unabha¨ngigen Kommission festgelegt wer-
den. Wir lehnen politisch festgelegte Lo¨hne ab und wollen die Tarifautonomie sta¨rken.
Hierdurch verhindern wir Lohndumping und die Quersubventionierung von ALG-II-
Aufstockern.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Die FREIEN WA¨HLER sprechen sich fu¨r die Aufhebung des Betreuungsgeldes
aus. Gerade vor dem Hintergrund einer dramatischen Entwicklung der Altersarmut
von Frauen, ist die Einfu¨hrung des Betreuungsgeldes kontraproduktiv. Wir brauchen
zielgerichtete familienpolitische Maßnahmen, die der Familie, die sich fu¨r Familie und
Kinder entscheiden, nutzen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermo¨glichen.




Nein. Ein generelles Tempolimit erachten wir als zu restriktiv. Die Diskussion um ein
generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen la¨uft an den wirklichen Problemen
vorbei. Vielmehr muss der Zustand unserer Straßen verbessert werden. Dazu mu¨ssen
endlich ausreichend Mittel aus der Kfz- und Mineralo¨lsteuer in den Erhalt und die
Sanierung der Straßen fließen.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Die FREIEN WA¨HLER stehen zum Euro. Seine Stabilita¨t ist unser zentrales
Ziel. Der Austritt Deutschlands wu¨rde auch ein großes politisches Erdbeben auslo¨sen.
Krisenla¨ndern sollte die Mo¨glichkeit eingera¨umt werden, zusa¨tzlich zum Euro ihre





Ja. Der Bund muss sich fu¨r eine gerechtere Verteilung der Kosten der Energiewende
einsetzen. Dazu sind die bestehenden Befreiungen im EEG fu¨r stromintensive Un-
ternehmen des produzierenden Gewerbes, die Befreiung der Großindustrie von den
Netznutzungsentgelten sowie die Stromsteuer zu Gunsten der Privathaushalte und der
mittelsta¨ndischen Unternehmen zu a¨ndern. Wir mu¨ssen außerdem der Preistreiberei
aufgrund marktbeherrschender Strukturen Einhalt gebieten.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Ja. Die Videou¨berwachung im o¨ffentlichen Raum soll ausgebaut werden. Einen
grundsa¨tzlichen Ausbau der Videou¨berwachung im o¨ffentlichen Raum lehnen wir
ab. Videou¨berwachung an Orten mit hohem Kriminalita¨ts- und Gewaltpotential
dient der pra¨ventiven Verbrechensbeka¨mpfung. Daher befu¨rworten die FREIEN
WA¨HLER Videou¨berwachung dort, wo es erforderlich ist. Andernorts u¨berwiegen






Nein. Wir FREIEWA¨HLER treten generell dafu¨r ein, dass sich Leistung lohnen muss.
Allerdings sehen wir im Bereich der Steuergesetzgebung deutliches Verbesserungspo-
tential. Wir wollen mehr Steuergerechtigkeit und eine Steuervereinfachung nach dem
Kirchhofschen Steuermodell. Daru¨ber hinaus sehen wir die erschreckende Zunahme
sozialer Misssta¨nde, die zu einer erheblichen Belastung der Sozialsysteme fu¨hren. Hier






Nein. Um eine dauerhafte fla¨chendeckende Landbewirtschaftung zu gewa¨hrleisten,
mu¨ssen aus Sicht der FREIEN WA¨HLER sowohl die konventionelle als auch die
o¨kologische Landwirtschaft gefo¨rdert werden, da beide Formen nachhaltig zu einem
Erhalt unserer Kulturlandschaft beitragen. Bei beiden Arten der Landbewirtschaf-
tung sollten unseres Erachtens Maßnahmen des Umweltschutzes wie z.B. eine exten-
sive Fruchtfolge besonders gefo¨rdert werden.
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Ja. Sofern sich die Frage nicht ausschließlich auf den Religionsunterricht bezieht
(s.o.), ist sie ganz klar zu bejahen. Gemeinsamer Unterricht ist die unabdingbare
Voraussetzung fu¨r eine gelingende Integration. Wir sprechen uns fu¨r eine vierja¨hrige





Nein. Die FREIEN WA¨HLER lehnen Steuererho¨hungen bei den derzeit sprudelnden
Steuereinnahmen ab. Wir wollen ein einfacheres und gerechteres Steuersystem, das
sich an den Vorschla¨gen Paul Kirchhofs orientiert. Wir wollen Steuerfreiheit bis zu
einem Einkommen von 1.600 Euro pro Monat und Person. Daru¨ber hinaus sollen fu¨r
alle ein Steuersatz von 25 Prozent bei gleichzeitiger Abschaffung aller Steuerprivilegien
gelten.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Wir stehen zur NATO als transatlantische Werte-, Interessen- und Soli-





Nein. Neubau und Erweiterungsbau von Kohlekraftwerken befu¨rworten wir nur, wenn
dadurch alte Kraftwerke durch umweltfreundlichere moderne Kraftwerke ersetzt wer-
den. Der deutliche Schwerpunkt der deutschen Energiepolitik muss aber auf dem
Ausbau der Erneuerbaren Energien liegen.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Die ”Pille danach” ist ein hochdosiertes Hormonpra¨parat, das nicht ohne vorherige
a¨rztliche Aufkla¨rung u¨ber die Risiken abgegeben werden sollte. Gerade in Fa¨llen sex-
ueller U¨bergriffe, kann eine a¨rztliche Beratung sehr sinnvoll sein. Es ist zwar richtig,
dass die ”Pille danach” umso besser und zuverla¨ssiger wirkt, je fru¨her sie eingenom-
men wird. Aber gegebenenfalls stehen auch a¨rztliche Notfallpraxen zur Verfu¨gung.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Die FREIEN WA¨HLER stehen zum Eigentum und zu den bewa¨hrten drei




Nein. Um eine menschenwu¨rdige Unterbringung und Versorgung der Menschen
zu gewa¨hrleisten, mu¨ssen die Aufnahmekapazita¨ten beru¨cksichtigt werden. Derzeit








Ja. ”Eigenheim statt Pflegeheim” heißt der Grundsatz der FREIEN WA¨HLER. Wir
stehen fu¨r die Fo¨rderung zivilgesellschaftlichen Engagements. Dazu geho¨ren eine
verbesserte Unterstu¨tzung pflegender Angeho¨riger, aber auch der Ausbau generatio-
nenu¨bergreifender Wohnformen und Betreuungsnetzwerke.
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Ja. Ein Parteiverbot, an das ohnehin schon sehr hohe Hu¨rden geknu¨pft sind, ist
ein notwendiges Instrument einer wehrhaften Demokratie. Es muss als letztes Mittel
mo¨glich sein, wenn eine Partei nicht nur eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt,







Ja. Kinder haben keinen Einfluss auf das Einkommen der Eltern und sollten
unabha¨ngig vom elterlichen Einfluss studieren ko¨nnen. Da das BAfo¨G von den
Studierenden zuru¨ckgezahlt werden muss, ist die finanzielle Belastung fu¨r den Staat
u¨berschaubar. Der Verwaltungsaufwand fu¨r die Pru¨fung des Elterneinkommens
ko¨nnte eingespart werden. Die FREIEN WA¨HLER setzen sich fu¨r eine Anpassung






Nein. Wir FREIEN WA¨HLER bekennen uns ausdru¨cklich zu unserem europa¨ischen
Friedenswerk, das uns Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Mobilita¨t und Raum zur Selb-
stverwirklichung bietet. Tempora¨re Einreisekontrollen sind gegenwa¨rtig schon mo¨glich
und sollen auch weiterhin in besonderen Fa¨llen, zum Beispiel beim Versagen der Kon-







Nein. Die FREIEN WA¨HLER lehnen eine gesetzlich verpflichtende Frauenquote
ab und fordern stattdessen mehr Frauen in Fu¨hrungspositionen und eine wesentlich







?. Der derzeitige La¨nderfinanzausgleich setzt fu¨r Nehmer- und Geberla¨nder die
falschen Anreize und hat sich als untaugliches Element des bundesstaatlichen Fi-
nanzsystems erwiesen. Dieser Ausgleich fu¨hrt u.E. zu weit und macht eine komplette
U¨berarbeitung des bestehenden Systems no¨tig, damit alle La¨nder ku¨nftig ho¨here An-
reize haben, ihre Einnahmen zu steigern und vernu¨nftig zu wirtschaften. Solidarita¨t
muss erhalten bleiben, strukturschwache Regionen mu¨ssen gesta¨rkt werden.




Ja. Die FREIEN WA¨HLER fordern eine Garantie des vollen Rentenanspruchs nach
45 Beitragsjahren OHNE Beru¨cksichtigung des Lebensalters. Wer also im Alter von
15 Jahren in die Rentenkassen einzahlt, soll auch schon mit 60 und nicht mit 67
Jahren den vollen Rentenanspruch erhalten. Wer ku¨rzere Lebensarbeitszeiten hat,
sollte la¨nger arbeiten und dadurch das Sozialsystem stu¨tzen.
23 Migranten im Staats-





Ja. Eine Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund ist in geeigneten Bere-
ichen des o¨ffentlichen Dienstes (z.B. Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Innere Sicher-
heit) und bei entsprechend qualifizierten Bewerbern sinnvoll und muss fortgefu¨hrt
werden. Ausschlaggebend fu¨r die Einstellung sollte jedoch nicht eine bestimmte Na-




Nein. Ru¨stungsexporte du¨rfen nicht kategorisch verboten werden, wenngleich wir fu¨r
eine drastische Reglementierung der Ru¨stungsexporte sind. U¨ber Ausfuhren außer-
halb des NATO-Bu¨ndnisgebiets und der EU soll außerdem nicht alleine der Bun-
dessicherheitsrat, sondern auch der Deutsche Bundestag entscheiden. In Krisengebi-
eten muss mit erho¨hter Sensibilita¨t vorgegangen werden.
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Ja. Ehegattensplitting stellt die gleichma¨ßige Besteuerung von Ehegatten nach deren
Leistungsfa¨higkeit sicher. Verschiedene Ehepaare, die das Gleiche verdienen, sollten
auch gleich besteuert werden, unabha¨ngig von der Einkommensverteilung unter den
Ehegatten. Daher wollen wir dieses Instrument zuna¨chst erhalten und zum Fami-
liensplitting fortentwickeln. Mittelfristig wollen wir ein vereinfachtes Steuersystem




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Wir sind fu¨r eine ideologiefreie Debatte u¨ber die EU-Erweiterung. Eu-
ropa¨ischen La¨ndern, die sich um die Einhaltung der Prinzipien Menschenrechte,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bemu¨hen, ist grundsa¨tzlich eine Beitrittsperspek-
tive gegeben, um ihnen die Teilhabe am europa¨ischen Friedenswerk nicht von vorn-
herein zu verwehren. Gegenwa¨rtig halten wir die Tu¨rkei noch nicht reif dafu¨r, der EU








Nein. Ho¨he und Herkunft der Nebeneinku¨nfte sollen vero¨ffentlicht werden. Aus un-
serer Sicht genu¨gt jedoch die Vero¨ffentlichung im Rahmen einer zehnstufigen Skala,
die sich auf Bundesebene bewa¨hrt hat, um Transparenz sicherzustellen. Eine Offen-
legung auf den Euro genau ist zwar wu¨nschenswert, aber nicht praxistauglich.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Die Befreiung privilegierter Industriebetriebe von der EEG-Umlage muss
u¨berpru¨ft werden. Die bisherige Regelung der Befreiung bietet keine einheitliche
Definition fu¨r energie- bzw. stromintensive Unternehmen. Diese großzu¨gige und
pauschal formulierte Regelung fu¨hrt dazu, dass Unternehmen von Ausnahmen profi-
tieren, die auch ohne diese Maßnahme keine Wettbewerbsnachteile nach sich ziehen
wu¨rden. Wir fordern Einschra¨nkung der Begu¨nstigung auf einige wenige wichtige
Wirtschaftssa¨ulen.






Ja. Wir FREIE WA¨HLER setzen uns fu¨r eine effektive Fo¨rderung von Hartz-
IV-Empfa¨ngern ein, um diesen beispielsweise durch Weiterbildungs- oder Umschu-
lungsmo¨glichkeiten sowie staatlich gefo¨rderter Arbeit Perspektiven zu ero¨ffnen, wieder
eine Arbeit aufnehmen zu ko¨nnen und zwar dauerhaft. Wenn diese Angebote aber
nicht genutzt werden und zumutbare Jobangebote abgelehnt werden, muss dieses Ver-
halten auch sozial vertra¨gliche Konsequenzen haben.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Die Kirchen erfu¨llen in unserem Land wichtige soziale und gesellschaftliche Auf-
gaben. Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche sind im Grundgesetz geregelt
und die entsprechende Ausgestaltung im Konkordat bzw. im Staatskirchenvertrag
festgelegt. Diese Regelung hat sich in unseren Augen bewa¨hrt. Wir stehen zur Tren-
nung von Kirche und Staat, wie sie im Grundgesetz festgelegt ist und auch fu¨r die
Erhebung der Kirchensteuer durch den Staat.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Nach dem Motto ”das Beste von der PKV und das Beste von der GKV” wollen
wir FREIE WA¨HLER beide Versicherungsarten umstrukturieren. Wir bekennen uns
dazu, PKV und GKV nebeneinander bestehen zu lassen, wir wollen keine Einheitsver-
sicherung! Aus diesem Grund haben wir das Konzept der ”Sozialen Gesundheitsver-
sicherung” erarbeitet, das zu mehr Transparenz der im Gesundheitssystem befind-
lichen Gelder fu¨hrt und den Menschen mehr Entscheidungsspielra¨ume ero¨ffnet.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Wir stehen zu dem Grundsatz, den die europa¨ischen Staats- und Regierungschefs
in Maastricht vereinbarten: Jedes Land haftet fu¨r seine Schulden selbst. Deshalb
lehnen wir die derzeitige Eurorettungsschirmpolitik ab.
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?. Bei einer Adoption muss immer das Kindswohl im Mittelpunkt stehen. Dies ist in
allen Fa¨llen genauestens sicherzustellen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das








Nein. Datenschutz ist ein hohes Gut. Speicherung der Kommunikationsdaten (keine
Inhalte sondern nur wer, wann, mit wem) darf nur unter den strengen Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts erfolgen. Die Daten sind aus unserer Sicht notwendig, um





Ja. Wir setzen uns dafu¨r ein, dass den Kommunen die Mo¨glichkeit gegeben
wird, derartige Obergrenzen einzuziehen. Sie sollen sich jedoch auf die Regionen
beschra¨nken, in denen Mietraum zu erschwinglichen Preisen besonders knapp ist.
Auch bei Bestandsmieten du¨rfen keine grenzenlosen Mieterho¨hungen stattfinden.
Hier unterstu¨tzen wir die bestehende Regelung der ”Kappungsgrenze” - sie muss








Nein. Doppelstaatigkeit sollte zwar grundsa¨tzlich vermieden werden. Die doppelte
Staatsbu¨rgerschaft sollte in Einzelfa¨llen aber weiterhin mo¨glich sein, z.B. wenn ein
Land die Entlassung aus der bisherigen Staatsangeho¨rigkeit verweigert. Wir sehen die
Staatsbu¨rgerschaft als Bekenntnis zum Staat. Die Einbu¨rgerung sollte den Abschluss





Nein. Die Einfu¨hrung einer Pkw-Maut auf Autobahnen lehnen wir ab, da sie zu
weiteren Belastungen inla¨ndischer Autofahrer fu¨hren wu¨rde. Bereits heute nimmt
der Staat ja¨hrlich u¨ber 50 Milliarden Euro an Mineralo¨l- und Kfz-Steuer ein, wovon
aber nur ein Drittel in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur fließt. Zudem
verursacht eine Pkw-Maut wie schon die Lkw-Maut massiven Ausweichverkehr. Die
dadurch entstehende La¨rm- und Schadstoffbelastung entlang von Ortsdurchfahrten





Ja. Die Bu¨rger mu¨ssen die zentralen Gestalter der Politik werden. Wir stehen daher
fu¨r den massiven Ausbau direkter Beteiligungsmo¨glichkeiten der Bu¨rger in der Politik.
Volksbegehren und Volksentscheide mu¨ssen auch auf Bundesebene etabliert werden.
Politik lebt von dem Engagement und der Gestaltungsbereitschaft der Bu¨rger. Wir
sind u¨berzeugt, dass mehr direkte Demokratie zu besseren politischen Entscheidun-
gen und zu einer nachhaltigen Reduzierung der Politikverdrossenheit in Deutschland
fu¨hrt.
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Ja. Es ist in einem Sozialstaat inakzeptabel, dass Sklavenlo¨hne von 3,50 oder 4,00
Euro pro Stunde gezahlt werden! Das sind kapitalistische Auswu¨chse, die in Deutsch-
land nichts verloren haben. Ein menschenwu¨rdiges Wirtschaftssystem ohne geset-
zlichen fla¨chendeckenden Mindestlohn gibt es nicht!! Wenn Frankreich sich einen
Mindestlohn in Ho¨he von 9,43 Euro erlauben kann, sollte dies auch fu¨r Deutschland
mo¨glich sein.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Dadurch ko¨nnten verarmte Eltern aus finanziellen Gru¨nden gezielt ihre Kinder
nicht in Kitas schicken. Das wa¨re fu¨r die Kinder von Nachteil, da der Besuch
einer Kindertagessta¨tte einen bedeutenden positiven Einfluss auf die Sozialisation




Ja. Ein Tempolimit wie in Frankreich wu¨rde sich fu¨r die Verkehrssicherheit positiv
auswirken. Daru¨ber hinaus wu¨rde sich der Schadstoffausstoß, der die Umwelt belastet,
verringern.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Fu¨r den Fall, dass wider Erwarten der EURO doch u¨berleben sollte, muss ihn
Deutschland auch als Wa¨hrung behalten. 1. Die Gemeinschaftswa¨hrung eint die
Vo¨lker Europas. Eine moneta¨re Vormachts- bzw. Sonderstellung Deutschlands in
einem geeinten Europa birgt Konfliktpotential! 2. Eine Ru¨ckkehr zur D-Mark wu¨rde
aufgrund der zu erwartenden Aufwertung die deutsche Exportwirtschaft extrem be-





Ja. Um u¨berho¨hte Preise der Energieversorger auszuschließen, die vor allem Menschen
mit niedrigem Einkommen belasten, wa¨re eine staatliche Regulierung angebracht.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. ”Big Brother is watching you!” So darf Deutschland nicht werden: Vorrats-
datenspeicherung, verdeckte Online-Ausspa¨hung der Computer, Video-U¨berwachung
im o¨ffentlichem Raum. Was kommt als na¨chste U¨berwachungsmethode, der Super-
Chip im Ausweis? Das hat nichts mehr mit einem gesunden Sicherheitsbedu¨rfnis eines
Staates zu tun, das ist paranoid. Oder es steckt vielleicht System dahinter. Vorsorge







Ja. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wu¨rde die Binnenwirtschaft nachhaltig
ankurbeln. Die Kluft zwischen ”Unterschicht” und ”Mittelschicht” wu¨rde weniger
drastisch ausfallen (Schlimm, dass es eine immer gro¨ßer werdende Unterschicht gibt!).
Menschen, die heute trotz Vollzeitjob aufstocken mu¨ssen, ginge es besser. Ebenso
wu¨rden Rentner, die am Rande des Existenzminimums leben, davon profitieren, und







Ja. Die Massentierhaltung und riesige Monokulturen schaden der Umwelt immens.
Die o¨kologische Landwirtschaft nimmt mehr Ru¨cksicht auf die Natur. Auch der EU-
Agrarkommissar D. Ciolos fordert seit geraumer Zeit, dass EU-Subventionen unter
anderem an o¨kologische Standards gebunden werden sollen. Es ist widersinnig, Be-
trieben, die unsere Natur zersto¨ren, auch noch Fo¨rdermittel zukommen zu lassen!
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Ja. Integration und Toleranz fa¨ngt in der Schule an! Ein getrennter Unterricht fu¨r
Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund wu¨rde die Gesellschaft spalten




Ja. Ein erho¨hter Spitzensteuersatz (deutlich u¨ber 50 Prozent) tra¨gt dazu bei, dass
sich die Schere zwischen Arm und Reich weniger schnell vergro¨ßert. Außerdem: Die
zusa¨tzlichen Steuereinnahmen ko¨nnte der Staat gut gebrauchen, um seinen Haushalt
zu konsolidieren. Steuergerechtigkeit ohne hohen Spitzensteuersatz gibt es nicht!
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Die NATO hat sich bewa¨hrt. Sie hat als ”Abschreckungsinstrument” bisher
einen Dritten Weltkrieg verhindert. Ohne NATO wa¨re der ”NATO-Doppelbeschluss”
nicht zustande gekommen, der zu einer deutlichen Verringerung der nuklearen Waf-
fenarsenale der damaligen UDSSR und der USA gefu¨hrt hat. Da seit Juni 2009
Frankreich wieder Vollmitglied der NATO ist, sollte sich die BRD nicht durch einen




Ja. Kohlekraftwerke sollten aufgrund der Umweltbelastung der Vergangenheit
angeho¨ren. Anstatt neue Kohlekraftwerke zu bauen, sollte der Ausbau von So-
larkraftwerken und Wasserkraftwerken vorangetrieben werden.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ra¨t zur Freigabe, da aufgrund der
relativ guten Vertra¨glichkeit eine a¨rztliche Untersuchung vor der Einnahme aus medi-
zinischer Sicht nicht notwendig ist. Ungewollte oder unerwu¨nschte Schwangerschaften
und Schwangerschaftsabbru¨che ko¨nnten dadurch vermieden werden.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. 1. Alle Banken in Deutschland zu verstaatlichen, wa¨re ein geradezu krimineller
Eingriff in die freie Wirtschaft mit katastrophalen Folgen. 2. Die Politiker/innen
in Berlin haben nicht das Zeug dazu, international agierende Banken zu managen
oder Banker zu u¨berwachen, die diese Aufgaben wahrnehmen. 3. Aus der Mis-
ere etlicher Landesbanken (z.B. SachsenLB, WestLB, BayernLB) mu¨sste man gelernt




?. Fast ein Fu¨nftel der deutschen Bevo¨lkerung hat Migrationshintergrund. Eine weit-
ere U¨berfremdung der BRD ko¨nnte rechten Tendenzen in unserer Gesellschaft noch
mehr Zulauf verschaffen. Unser Land kann außerdem auch nur so viele Flu¨chtlinge








Ja. Dadurch ko¨nnte vermieden werden, dass viele pflegebedu¨rftige Menschen in ein
Heim ”abgeschoben” werden mu¨ssen, weil der Wegfall eines Einkommens manche
Familien in die Privat-Insolvenz fu¨hren wu¨rde. Gerade in Zeiten von Minijobs und
Zeitarbeitsvertra¨gen ist es unabdingbar, dass die familia¨ren Einkommen nicht durch
die Pflege z.B. der alten Mutter oder des alten Vaters noch geringer werden.
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Ja. Das Grundgesetz dient in einem vereinten Europa und einer globalisierten
Welt dem Frieden und der Freiheit des Einzelnen, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt. Parteien, die nachweislich verfassungswidrig bzw. verfassungsfeindlich
sind, ko¨nnen durch demagogische Ideologien dazu beitragen, dass das Demokratiev-
ersta¨ndnis der Bevo¨lkerung - vor allem der Jugend - nach und nach zersetzt bzw.















Nein. Das Abkommen von Schengen war ein epochaler Schritt zu einem friedlichen
Europa! Grenzkontrollen behindern den freien Reiseverkehr, der dazu beigetragen
hat, sich als Europa¨er zu fu¨hlen. Ein Europa ohne nationale Grenzen (im Kopf)







Ja. Artikel 3 (2) GG: ”Ma¨nner und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fo¨rdert
die tatsa¨chliche Gleichberechtigung von Frauen und Ma¨nnern und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin. (...)” Eine Frauenquote wu¨rde diesem Verfassungs-
grundsatz Nachdruck verleihen, denn es sind heute immer noch die meisten Posten in







Nein. Ohne La¨nderfinanzausgleich wa¨re ein Teil der finanzschwachen Bundesla¨nder
gezwungen, seine Ausgaben radikal zu drosseln. Dies wu¨rde Bereiche wie Bildung,
Kultur, Verwaltung, Sta¨dtebau und viele soziale Einrichtungen betreffen. Der andere
Teil der finanzschwachen Bundesla¨nder stu¨nde vor der Zahlungsunfa¨higkeit. Es gibt
keine Alternative zum La¨nderfinanzausgleich, und es sollte selbstversta¨ndlich sein,
dass die Starken die Schwachen unterstu¨tzen (Solidarita¨tsprinzip).




Ja. Schon jetzt finden Arbeitnehmer/innen u¨ber 60 Jahre kaum einen Arbeitsplatz.
In manchen Berufen sind die Menschen schon mit 55 Jahren ko¨rperlich am Ende. Das
Renteneintrittsalter auf 67 Jahre anzuheben, ist schlicht und ergreifend ein Diebstahl
an Millionen von Erwerbsta¨tigen, um die Rentenkasse vor der Insolvenz zu bewahren.
Man sollte an anderer Stelle Einsparungen vornehmen, um die Renten zu finanzieren!
23 Migranten im Staats-





Ja. In Deutschland leben ca. 15 Millionen Menschen mit Migrationshinter-
grund; dieser Tatsache sollte auch durch eine versta¨rkte Einstellung eingewanderter
Bu¨rger/innen im o¨ffentlichen Dienst Rechnung getragen werden. Die Integration von
Migranten muss auch durch ihre Einstellung im o¨ffentlichen Dienst umgesetzt werden
- sofern die Qualifikation vorhanden ist. Werden Migranten aufgrund ihrer Herkunft




Ja. Waffen werden produziert, um sie im Ernstfall einzusetzen. Als ”Friedenspartei”
sprechen wir uns nachdru¨cklich gegen jede Art von Krieg aus. Die Produktion von
Waffen schafft erst die Mo¨glichkeit, Kriege zu fu¨hren. Außerdem: Die deutschen
Ru¨stungsexporte gehen auch - manchmal u¨ber Umwegen - in Krisengebiete.
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Ja. Ohne Ehegattensplitting mu¨ssten Ehepaare mehr Steuern bezahlen. Die steuer-
liche Belastung gerade der Mittelschicht ist schon jetzt zu hoch.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die Tu¨rkei befindet sich momentan in einer Umbruchphase, in der das Land
selbst in seiner Spaltung erst beweisen muss, ob sich eine Demokratie nach dem








Ja. Um eine Einflussnahme der Wirtschaft auf Abgeordnete zu verhindern, ist Trans-
parenz oberstes Gebot! Außerdem sollten sich unsere Politiker/innen auf ihren ”Job”
im Parlament konzentrieren (dafu¨r sind sie gewa¨hlt worden), anstatt sich auf die Suche
nach Nebeneinku¨nften zu machen. Auch Zuwendungen anderer Art (man denke an








Ja. Die Finanzierung der Energiewende sollte von allen Stromverbrauchern
entsprechend ihrem Verbrauch getragen werden.






?. Manche ”Jobs”, die von der Arge angeboten werden, sind - finanziell und ethisch
- leider eben nicht zumutbar.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Nach dem Gesetz sind in der BRD Staat und Kirche de facto getrennt. Aber
der deutsche Staat ist nach wie vor der Handlanger der ro¨misch-katholischen und der
evangelischen Kirche. Er unterstu¨tzt sie mit Millionen durch die Zahlung der Geha¨lter
von Religionslehrern, Priestern, Bischo¨fen, Kardina¨len und durch gewaltige Zuschu¨sse
an kirchliche Sozialeinrichtungen. Dass er auch noch Steuereintreiber der Kirchen ist,
sollte umgehend gea¨ndert werden!
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Jedem Bu¨rger sollte die freien Krankenkassenwahl erhalten bleiben.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Natu¨rlich wa¨re es wu¨nschenswert, wenn in der Euro-Zone jeder Staat alleine fu¨r
seine Schulden haften wu¨rde, aber der Zug ist doch schon la¨ngst abgefahren - aufgrund
einer verfehlten gesamteuropa¨ischen Finanz- bzw. Ausgabenpolitik. Das Rad la¨sst
sich nicht mehr zuru¨ckdrehen! Vorerst mu¨ssen die ”reichen” La¨nder Europas fu¨r die
Su¨nden der ”armen” La¨nder bluten und auf eine Konsolidierung ihrer Staatsschulden
hoffen.
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Ja. Artikel 3 (1) GG: ”Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.” Also klare








Ja. Die Vorratsdatenspeicherung betrifft jeden! Sie ist ein indirekter Lauschangriff
des Staates auf seine Bu¨rgerinnen und Bu¨rger. Es kann nicht angehen, dass der Staat
die Bevo¨lkerung ohne konkreten Anlass zu Verda¨chtigen abstempelt. Ein Stasi-Staat





Ja. Die Mieten sind in den vergangenen Jahrzehnten sta¨ndig gestiegen; fu¨r manche
Familien sind die gestiegenen Mieten einfach zu hoch und sie mu¨ssen in anderen
Bereichen unzumutbare Einsparungen vornehmen oder sie sitzen auf der Straße. Oft
sind bei zu hohen Mietzahlungen die Leidtragenden Kinder, die auf ein ”kindgerechtes
Leben” verzichten mu¨ssen. Um gegen Mietwucher vorzugehen, wa¨re eine Begrenzung







Ja. Eine doppelte Staatsangeho¨rigkeit ist integrationshemmend, weil sich ein Zusam-
mengeho¨rigkeitsgefu¨hl nicht entwickeln kann. Bei der Wahl zum Europa-Parlament
kann eine doppelte Staatsangeho¨rigkeit dazu fu¨hren, dass jemand auf zwei verschiede-
nen Listen seinem Wahlrecht nachkommt oder doppelt wa¨hlt, was nach EU-Recht






Nein. Da der deutsche Autofahrer bereits u¨ber die KFZ-Steuer zum Straßenbau
beitra¨gt, ka¨me eine PKW-Maut einer doppelten Besteuerung gleich. Fiele die KFZ-





Ja. Um der zunehmenden Politikverdrossenheit (fast ein Drittel der Wahlberechtigten
geht nicht mehr wa¨hlen) entgegenzuwirken und um die Politik lebendiger zu gestalten,
sollte der mu¨ndige Bu¨rger bei wichtigen Entscheidungen einbezogen werden. ”Alle
Macht geht vom Volke aus” - dieser Grundsatz wa¨re mit der Einfu¨hrung von Volk-
sentscheiden auf Bundesebene gewa¨hrleistet.
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Ja. Soziale Gerechtigkeit ist durch eine leistungsgerechte Bezahlung zu erreichen.
Leistungsgerechte Entlohnungen ko¨nnen bei Vollzeitarbeit nicht unter der sozialen Ex-
istenzsicherung liegen. Fu¨r Erwerbsta¨tige fordert die O¨DP einen fla¨chendeckenden all-
gemeinen Mindestlohn, der deutlich u¨ber der sozialen Existenzsicherung liegen muss.
Wir fordern soziale Gerechtigkeit und daher einen Mindestlohn von 11 Euro / Stunde.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja.Das Betreuungsgeld muss eine vorla¨ufige Notlo¨sung bleiben bis es ein von uns
gewu¨nschtes steuer- und sozialabgabenpflichtiges Erziehungsgehalt gibt. Echte Wahl-
freiheit gibt es dann, wenn Eltern frei entscheiden ko¨nnen, ob sie ihr Kind selbst
betreuen oder es in die Obhut von anderen geben. Keine der beiden Alternativen




Ja. Tempolimits auf allen Straßen: 120 km/h auf den Autobahnen, 80 außerorts, 30
innero¨rtlich mit Ausnahme einiger Hauptstraßen mit Tempo 50. Dies fu¨hrt zu einem
besseren Verkehrsfluss, zur Energieeinsparung, zu einem geringeren CO-Ausstoss,
niedrigeren Unfallzahlen und zu entspannterem Fahren.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Wir sprechen uns fu¨r den Erhalt des Euros aus. Jedoch: Wo der Verbleib in
der Euro-Zone fu¨r ein Mitglied nur unter unzumutbaren Ha¨rten mo¨glich ist, sollte






Nein. Der Strompreis muss sich u¨ber den Markt regulieren. Es ist zu befu¨rchten,
dass insbesondere die erneuerbaren Energien zugunsten von fossilen Energien und
Atomkraft benachteiligt werden wu¨rden. Anhand der Subventionen fu¨r Atom- und




im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Aus Datenschutzgru¨nden darf keine lu¨ckenlose Verfolgung unbescholtener
Bu¨rgerinnen und Bu¨rger durch die Videou¨berwachung erfolgen. Daher ist die






Nein. Um vor allem fu¨r Familien finanzielle Sicherheit zu gewa¨hrleisten, will die
O¨DP die Einfu¨hrung eines Erziehungsgehaltes, das allen Eltern zugute kommt. Egal,
ob sie ihre Kinder selbst oder von anderen betreuen lassen. Ein bedingungsloses






Ja. Langfristiges Ziel der O¨DP ist eine nachhaltige Landwirtschaft. Sie erfordert eine
extensive und nachhaltige Bewirtschaftungsweise. Weil aber der o¨kologische Land-
bau die nachhaltigste Form ba¨uerlicher Landwirtschaft darstellt, ist diese bewa¨hrte
Anbaumethode besonders fo¨rderungswu¨rdig. Daru¨ber hinaus soll die Umstellung auf
o¨kologische und gentechnikfreie Landwirtschaft unterstu¨tzt werden.
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9 Getrennter Schulunter-





Ja. Die bisherige Praxis an Schulen hat sich bewa¨hrt. Auch deshalb setzt sich die
O¨DP fu¨r eine zweite Kraft in den Klassen ein, um nicht nur auf den Lernerfolg,
sondern auch im Bezug auf die kulturellen Unterschiede der Kinder im Sinne der




Ja. Der Spitzensteuersatz muss im Rahmen einer gesamten Steuerreform sicherlich
mit Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung der Besserverdienenden maßvoll
angepasst werden.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Die NATO hat sich als Verteidigungsbu¨ndnis bewa¨hrt und stabilisierend auf
Europa und Nordamerika ausgewirkt. Der Auftrag der NATO muss auf die Vertei-
digung innerhalb des NATO-Vertragsgebietes beschra¨nkt bleiben. Keineswegs darf
die NATO dazu missbraucht werden, die UN zur Seite zu dra¨ngen oder gar zu er-





Ja. Die Klimaziele (Reduzierung CO2-Ausstoß) fu¨r Deutschland wu¨rden nach dem
Bau weiterer Kohlemeiler in weite Ferne ru¨cken; die Umweltlastungen fu¨r Menschen
in den betroffenen Gebieten weiter steigen. Wir unterstu¨tzen daher auch ein bun-
desweites Verbot fu¨r den Neubau von Kohlekraftwerken. Subventionen hierzu sind
zu streichen. Auch der geplante Antransport der Kohle aus Afrika, Su¨damerika und
Australien ist o¨kologisch nicht vertretbar. Zudem ist der Tagebau von Braunkohle
einzustellen.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Die ”Pille danach” hat z. T. starke Nebenwirkungen, deshalb sollte sie nicht ohne
Ru¨cksprache mit einem Arzt/einer A¨rztin eingenommen werden.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Es gibt keinen Grund, weshalb alle Banken verstaatlicht werden sollen. Allerd-
ings muss der Staat die Mo¨glichkeit haben, Banken, die ”too big to fail” sind, zu
zerschlagen. Ansonsten ist die Demokratie eingeschra¨nkt und unterwirft sich den




Ja. Flu¨chtlinge und Asylsuchende sind gema¨ß der Regelungen der Genfer
Flu¨chtlingskonvention aufzunehmen. Dabei ist allein der Tatbestand der Verfolgung
maßgebend und eine Quotierung nicht mo¨glich. Auch nicht-staatliche Verfolgung, z.B.
aus religio¨sen, ethnischen oder geschlechtsspezifischen Gru¨nden, muss als Asylgrund
anerkannt werden. Auch im Falle der Ablehnung ihres Asylantrags du¨rfen Flu¨chtlinge








Ja. Wir pla¨dieren fu¨r ein Pflegegehalt fu¨r Angeho¨rige, damit diese sich in Ruhe
auf die Pflege ihrer Familienmitglieder konzentrieren ko¨nnen. Die Gewa¨hrung
von Pflegegehalt ist abha¨ngig zu machen vom Ausmaß der Pflegebedu¨rftigkeit und
vom Pflegeaufwand, nicht aber von der Art der Betreuung (ha¨usliche Betreu-
ung/Heimunterbringung). Die menschliche Belastung der Pflegenden muss sta¨rker
beru¨cksichtigt werden. Zuwendung und Pflege kosten Zeit.
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Ja. In Artikel 21 des Grundgesetzes sind die Parteien mit ihren Aufgaben definiert.
Deshalb ist es nur folgerichtig, dass eine Partei, die den Boden des Grundgesetzes







Ja. Zur U¨berwindung der BAfo¨G-Misere schlagen wir z.B. eine solidarische Stu-
dienfinanzierung u¨ber einen Fonds vor, der einkommensabha¨ngig von den ehemali-
gen Studierenden getragen wird. Fu¨r Hochbegabte mu¨ssen einkommensunabha¨ngige






Nein. Die Einreisekontrollen machen nur bei der Verfolgung von Strafta¨tern im
Grenzbereich Sinn. Wenn wir die Europa¨ische Einigung wollen, dann sollten Gren-







Nein. Frauen und Ma¨nner du¨rfen auch bei herko¨mmlicher Erwerbsarbeit nicht be-
nachteiligt werden, Frauen nicht aufgrund von Erziehungsleistungen. Sie mu¨ssen die
gleichen Aufstiegschancen haben. Es muss gleicher Lohn fu¨r gleiche Arbeit gezahlt
werden. Quoten sind oft nicht praktikabel zu handhaben, sondern es kommt auf die
gesellschaftliche Einstellung an. Diese gilt es entsprechend weiterzuentwickeln fu¨r ein







?. Ein gerechter La¨nderfinanzausgleich wird o¨konomisch sta¨rkere La¨nder in die Sol-
idarita¨t nehmen mu¨ssen. Dennoch ist eine U¨berpru¨fung der Leistungen von Zeit zu
Zeit erforderlich, weil sich die Verha¨ltnisse a¨ndern und U¨berforderungen und Unter-
forderungen eintreten ko¨nnen.




Nein. Die Lebenserwartung wird ho¨her und die Jungen werden sonst u¨berfordert.
La¨ngeres Leben bedeutet la¨ngere Arbeitsfa¨higkeit. Allerdings gibt es Berufe,die
ko¨rperlich anstrengend sind. Hier ist es in vielen Fa¨llen sinnvoll, fru¨her ohne Ab-
schla¨ge in Rente zu gehen. Auf diese individuellen Lebensla¨ufe muss Ru¨cksicht genom-
men werden.
23 Migranten im Staats-





Ja. Der Staat sollte in erster Linie Menschen einstellen, die qualifiziert fu¨r die
entsprechende Aufgabe sind. Wo es sinnvoll ist, versta¨rkt Migranten einzustellen,
z. B. bei der Polizei und bei Aufgaben, die einen interkulturellen Dialog erfordern,




Ja. Waffen- und Ru¨stungsexporte sind grundsa¨tzlich zu verbieten. Mit Waffen-
und Ru¨stungsexporten werden in den Empfa¨ngerla¨ndern ha¨ufig bestehende Konflikte
versta¨rkt, finanzielle Mittel fu¨r Bildung und Armutsbeka¨mpfung fehlen.Unza¨hlige
Menschen werden geto¨tet, verwundet oder traumatisiert.
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Ja. Das Ehegattensplitting, das besonders jenen Eltern hilft, die die Betreuung ihrer
Kinder in der Vergangenheit selbst u¨bernommen haben oder dies gegenwa¨rtig tun,




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
?. Die Tu¨rkei muss erst die Menschenrechte fu¨r alle ethnischen und religio¨sen Gruppen
und andere (politische) Minderheiten sicherstellen. Auf die Einhaltung der Kopen-
hagener Kriterien als klare Bedingungen fu¨r einen Beitritt (Schutz der Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, wirtschaftliche Leistungsfa¨higkeit,
U¨bernahme des gemeinschaftlichen Besitzstands) ist bei allen Beitrittskandidaten,







Ja. Fu¨r uns ist Transparenz ein wichtiger Baustein, um das Vertrauen der Bu¨rger in
die Demokratie zu sta¨rken. Da Abgeordnete ein wichtiger Bestandteil der Demokratie
sind, ist es nur folgerichtig, wenn die Abgeordneten ihre Einku¨nfte detailliert offen
legen. So kann der Wa¨hler sehen, inwiefern der Abgeordnete mit welchen Lobbygrup-
pen finanziell verbunden ist und so seine Wahlentscheidung danach ausrichten. Wir








Ja. Es kann nicht sein, dass energieintensive Betriebe sich von der O¨kosteuer be-
freien lassen und die Kosten fu¨r die Energiewende auf die Bu¨rgerinnen und Bu¨rgern
abgeschoben werden. Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung und muss dementsprechend von allen gerecht getragen werden.






Nein. Nicht jeder Job ist zumutbar. Es sollte im Einzelfall gepru¨ft werden, weshalb
ein Jobangebot abgelehnt wird. Oft sind die Empfa¨nger von ALG II psychisch belastet
und deshalb nicht in der Lage, sich um einen Job zu ku¨mmern oder einen annehmen.
Hier muss der Fallmanager genau hinsehen und mit dem Kunden konkrete Lo¨sungen
erarbeiten.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Religionsgemeinschaften erfu¨llen wichtige gesellschaftliche Funktionen. Die
Kirchen engagieren sich vielfa¨ltig beim Betrieb und der Einrichtung von Kinderga¨rten,
Schulen, Krankenha¨usern, Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen. Diese




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Es darf keine zwei-Klassen-Gesellschaft bei der medizinischen Versorgung geben.
Eine Grundversorgung soll fu¨r alle gelten. Wer mo¨chte, kann sich durch private
Zusatzversicherungen umfangreicher absichern.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Eine Bankenunion mit gemeinsamer Schuldenhaftung oder Bankenrettungen
durch die Steuerzahler lehnen wir ab. Die Ersparnisse der Bu¨rger mu¨ssen sicher sein!
Eine hemmungslose jahrelange Schuldenpolitik der Wachstumspolitiker hat nicht nur
Europa, sondern das ganze Gemeinwesen in eine gefa¨hrliche Lage gebracht.
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?. Adoptionsrechte fu¨r Schwule und Lesben”.O¨DPBegru¨ndung der
Partei:Gleichgeschlechtliche, ehea¨hnliche Verbindungen du¨rfen nicht diskrim-
iniert werden. Allerdings sehen wir das Vorhandensein einer Mutter und eines Vaters








Ja. Die bisherigen Gesetzesentwu¨rfe untergraben jeglichen Datenschutz und sind
daher abzulehnen, was auch das Bundesverfassungsgericht besta¨tigt hat. Es kann





Ja. Die Mieten insbesondere in den Großsta¨dten mu¨ssen bezahlbar bleiben und sind
vor starken Preissteigerungen zu schu¨tzen. Neuvertragsmieten sollen ho¨chstens 10







?. Die vor einigen Jahren eingefu¨hrten Vera¨nderungen beim Staatsangeho¨rigkeitsrecht
und der Erleichterung der Einbu¨rgerung fu¨r jene, die schon lange in der Bundesre-
publik leben oder hier geboren sind (z.B. rascherer Erwerb des deutschen Passes,
Mo¨glichkeit der doppelten Staatsangeho¨rigkeit fu¨r Kinder bis zur Vollja¨hrigkeit),






Nein. Die Autobahnen wurden durch den Steuerzahler finanziert. Deshalb darf er
nicht doppelt zur Kasse gebeten werden. Daru¨ber hinaus wu¨rde die Pkw-Maut zum
Ausweichen auf Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen fu¨hren. Eine Steuerreform





Ja. Mit 100.000 Unterschriften kann dem Bundestag ein Gesetzentwurf (Volksinitia-
tive) vorgelegt werden. Lehnt der Bundestag die Volksinitiative ab, kann ein Volks-
begehren eingeleitet werden. Fu¨r dessen Erfolg mu¨ssen in sechs Monaten eine Million
Unterschriften zusammenkommen. Im Anschluss folgt die Volksabstimmung. Hier
entscheidet - wie bei Wahlen - die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zusa¨tzlich
sollen es die Mo¨glichkeit geben, eine Volksabstimmung gegen Beschlu¨sse des Bun-
destages einzuleiten.
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Nein. Kann nur branchenbezogen sinnvoll sein.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Es muß den Eltern u¨berlassen bleiben, wie sie ihre Kinder erziehen wollen. Wir
beklagen, daß die Kinder immer mehr Cliquen bilden. Weil ihnen der Bezug zur




Nein. Das Tempo wird schon heute den landschaftlichen Gegebenheiten angepaßt.
Eine weitere Ga¨ngelung der Autofahrer lehnen wir ab.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Schnellstens raus aus dem Euro. Deutschlands Exporte boomen auch mit einer
Eigenwa¨hrung, das wurde jahrzehntelang bewiesen. La¨nder mit so unterschiedlichen
Wirtschaftsordnungen lassen sich nicht in eine Wa¨hrung pressen. Der Euro di-






Nein. Der Staat ist bereits der Hauptpreistreiber bei Strom- und Energiekosten.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden













Nein. Es gibt auch landwirtschaftliche Kleinbetriebe ohne O¨kosiegel, die gefo¨rdert
werden mu¨ssen.
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Nein. Wu¨rde vor allem den Mittelstand treffen und das wa¨re nicht im Sinne der
Arbeitspla¨tze.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Nein. Da es inzwischen auch gute Techniken gibt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden












Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Ja. Das Schengener Abkommen muß wieder aktiviert werden. Deutschland ist offen
wie ein Scheunentor und unsere Gesetze gestatten es dann nur schwer, die Leute
wieder dorthin zuru¨ck zu schicken, wo sie herkommen. Wir ko¨nnen nicht Sozialamt
















Ja. Es kann nicht sein, daß La¨nder - wie z.B. Berlin - u¨ber ihre Verha¨ltnisse leben,
weil ja andere fu¨r die Schulden aufkommen. Das wollen wir nicht in Europa im großen
und auch nicht in Deutschland zwischen den einzelnen Bundesla¨ndern im kleinen.




Nein. Durch die la¨ngere Lebenserwartung bedeutet dies Anpassung an die Gegeben-
heiten. Fru¨her haben die Menschen bis 65 Jahren gearbeitet, hatten aber nur ein
Lebensalter von 70 Jahren. Also mußten die Renten nur 5 Jahre finanziert werden.
Heute liegt die Lebenserwartung bei 80 u.m.
23 Migranten im Staats-





Nein. Jeder muß erst einmal beweisen, daß er auch wirklich dieses Land als sein
Land anerkennt. ”Migrant” sein, ist kein Privileg, sondern Verpflichtung, den Beweis




?. Greift nur, wenn sich alle La¨nder daran halten. Deutschland ist ein Hochtechnolo-
gieland, also muß es mit seinem Wissen auch Geld verdienen. Wu¨rden alle La¨nder
die Produktion von Waffen einstellen, mu¨ßte sich Deutschland anschließen.
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Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die Tu¨rkei ist kein eruopa¨isches Land. Lediglich 3 %, also ein kleiner Zipfel,
liegen in Europa. Die Verhandlungen mu¨ssen sofort gestoppt werden. Wenn man
der Tu¨rkei den Zutritt zur EU verschafft, ist Eurpa bald eine Farce. Mit welcher















Nein. Die gesamte EEG-Umlage muß wieder abgeschafft werden. Damit kassiert man
nur beim Mittelstand ab.






Ja. Schließlich soll dies nur Hilfe zur Selbsthilfe sein, also zur U¨berbru¨ckung. Nur so
ist auch gewa¨hrleistet, dass sich die Empfa¨nger auch um einen Arbeitsplatz bemu¨hen.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Dann mu¨ßten sich die Kirchen wieder mehr um ihre Gemeinde ku¨mmern.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Eine Einheitsversicherung ist nicht dienlich.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Die Bail-out-Formel muß wieder eingefu¨hrt werden. In Amerika wu¨rde kein Bun-
desland auf den Gedanken kommen, fu¨r die Schulden eines anderen Landes aufzukom-
men. Das ist der falsche Weg fu¨r Europa und einigt es nicht, sondern bringt es
auseinander, weil kein verschuldetes Land mehr den Zwang hat, fu¨r sich selbst zu
sorgen.
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Nein. Ist das falsche Instrument, weil Steuerwucher und O¨kodirigismus damit nicht













Ja. Diese Nutzungsgebu¨hr darf aber ausschließlich nur fu¨r die Instandhaltung ver-
wendet werden, damit auch ”Fremdfahrer” fu¨r die Instandhaltung der Autobahnen






Ja. Der Bu¨rger muß in die Entscheidungen, die existenziell fu¨r unser Land sind,
eingebunden werden.
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Ja. ”Und Thomas Middelhoff muss von ihm leben.”
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Eltern, deren Kinder nicht in die Kita gehen, weil sie zu Hause so ein verdammt





Nein. Der Fu¨hrer wu¨rde sich im Grabe herumdrehen!
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Die Umstellung auf eine neue Wa¨hrung hat uns schon einmal sa¨mtliche Preise
verdorben, Pardon: -doppelt. Das machen wir nicht noch einmal mit! Alle u¨brigen






Ja. Aber nicht nur der Strompreis, sondern auch die Kosten fu¨r Internet, iTunes,
Smartphone-Reparaturen (Sprung im Display), Bubble Tea, Kosmetika, Primark-
Klamotten. Wir betreiben schließlich Klientelpolitik fu¨r unsere jungen Wa¨hler.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Es reicht die konzentrierte U¨berwachung beliebter o¨ffentlicher Stolperfallen z.B.
in Fußga¨ngerzonen. Die Bilder werden per Livestream ins Internet u¨bertragen. Hier






Ja. Aber wir nennen es ”Ehrensold” und koppeln es an die Bezu¨ge der diversen







Ja. Aber gleichzeitig gilt: Billiges, ungesundes Fastfood muss auch weiterhin billig
und ungesund bleiben!
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Die PARTEI. Partei fu¨r Arbeit, Rechtstaat, Tierschutz,
Elitefo¨rderung und basisdemokratische Initiative (Party for
Work, Rule-of-Law, Protection of Animals, Advancement of
Elites, and Grassroot-Democratic Initiative) founded in 2004,
a populist party with totalitarian trends; ca. 10,000 members
78357 (0.18%)
9 Getrennter Schulunter-









Ja. Die PARTEI fordert die Einfu¨hrung eines Existenzmaximums. Alles was daru¨ber
hinausgeht, wird sowieso mit 103 % besteuert.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Wir sagen nicht nur NEIN zum NATO-Austritt, wir gehen noch einen Schritt
weiter als herko¨mmliche Parteien (SPD, CDU und so): Wir fordern die Neugru¨ndung
des Warschauer Pakts, um diesem ebenfalls und feierlich beizutreten. Spielen





?. Warum eigentlich nicht? Kohle kann man doch nie Genug haben! Rolf! Smiley!
Dauerlol!
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Weiter soll eine ”Pille danach” fu¨r Wahlen entwickelt werden, damit der Wa¨hler
(oder seine Frau) im Nachhinein die Stimmabgabe ungu¨ltig machen kann, falls die
gewa¨hlte Partei (z.B. FDP) nach der Wahl plo¨tzlich ganz anders agiert als zugesagt
und die Stimmabgabe heftig bereut wird.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Ja. Sa¨mtliche Banken werden nach der Machtu¨bernahme kritisch durchleuchtet (von





Ja. In Thomas Middelhoffs Garten ist noch unverha¨ltnisma¨ßig viel Platz. Und in der
Zone (DDR) noch viel mehr: Dort Flu¨chtlinge anzusiedeln ist billiger als der Ru¨ckbau








Ja. Fu¨r diese Position haben wir keine Begru¨ndung. Aber es klingt verdammt gut,
sie zu fordern. Wir denken, das bringt uns Stimmen. Daher sind wir eindeutig dafu¨r.
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Ja. Nach der Machtu¨bernahme werden ohnehin sa¨mtliche anderen Parteien von der
PARTEI fu¨r verfassungswidrig erkla¨rt, da ist es eigentlich totaler Quatsch, sie außer-







Ja. Studierende und Auszubildende sollen sich auf ihre Ausbildung konzentrieren
und nicht auf die Klage gegen ihre eigenen Eltern. Außerdem wird der Begriff BAfo¨G
ku¨nftig durch das grammatikalisch korrekte BARfo¨G ersetzt. Die Familie von Thomas














Ja. Aber nur so lange, bis alle wesentlichen Posten mit Frauen besetzt sind. Außer-
dem fordert die PARTEI die Einfu¨hrung einer Faulenquote. Wir wollen 17 Prozent
der Fu¨hrungspositionen mit qualifizierten Faulen, Dru¨ckebergern und Mu¨ßigga¨ngern







Nein. Die Fla¨chenla¨nder sollen die Stadtstaaten zuku¨nftig komplett finanzieren.
Berlin, Bremen und Hamburg sind die coolsten Bundesla¨nder, ihre Bewohner sollten
dementsprechend ausschweifend leben ko¨nnen. Berlin muss zudem als zuku¨nftiger
Wirkungsort von ca. 700 PARTEI-Spitzenkadern attraktiv bleiben.




Ja. Unterschiedliche Berufsanforderungen ergeben individuelle Renteneintrittsalter,
die von der PARTEI ganz gerecht festgelegt werden. Ma¨nner sollten aufgrund ihrer
geringeren statistischen Lebenserwartung zudem fru¨her in Rente gehen du¨rfen, z.B.
so um 40 herum. Diese Regelung gilt nicht fu¨r Thomas Middelhoff, der ”arbeitet” bis
zum Schluss!
23 Migranten im Staats-





Ja. In Griechenland gibt es derzeit eine Vielzahl von arbeitslosen Spezialisten. Diese
qualifizierten Kra¨fte ko¨nnten ihre einzigartigen Erfahrungen einbringen. Z.B. die
Ideen, Blindenrente zu beziehen (einfach so), als Rentner drei Renten gleichzeitig, als




Ja. Ru¨stungsexporte sind unbeliebt und unsexy. In der bisherigen Form geho¨ren
sie daher verboten. Forciert werden, wenn mo¨glich mit milita¨rischem Druck, muss
hingegen der Export von Stimmungskanonen (Mario Barth), Sexbomben (Michaela
Schaffrath) und chemischen Kampfstoffen (Bubble Tea).
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Ja. Die Fa¨lle Google, IKEA und Amazon beweisen doch nur eines: Das deutsche
Steuersystem ist immer noch nicht kompliziert genug, immer noch finden gerissene
Anwa¨lte Schlupflo¨cher. Unsere Experten werden die Steuergesetze mit der Stringth-
eorie kreuzen und somit Steuerformulare erschaffen, die nur mit Quantencomputern
ausgefu¨llt werden ko¨nnen. Fu¨r Normalverdiener wird sich zuna¨chst nichts a¨ndern.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen















Ja. Wieso ”sta¨rker”, beteiligt sich denn schon jemand von der Industrie? LOL ROFL
DOPPELLOL! Als erstes sollte mal Bundesumweltminister Peter Altmaier zur Kasse
gebeten werden: Sein CO2-Wert du¨rfte verheerend sein, seine Energiebilanz derart,
dass man ihn nach seinem Ableben besser irgendwo 1000 Meter tief in salziges Gestein
presst.






Nein. Wir sind fu¨r die Abschaffung von Hartz IV bis VII. Stattdessen wird das
Geld, das zur Finanzierung von Beho¨rde und Arbeitslosen beno¨tigt wird, direkt als
Bu¨rgergeld bzw. ”Ehrensold” ausgezahlt. Billiger als 610 Arbeitsagenturen sind 610
Geldautomaten (durchgehend geo¨ffnet).
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Die meisten Glaubensgemeinschaften vertreten vo¨llig antiquierte Ansichten
und Thesen. Ihre Rituale sind unsach- und -zeitgema¨ß, Architektur und Kleidung in
der Regel stilistisch veraltet. Ha¨ufig erscheinen Gla¨ubige spleenig oder durchgeknallt
und in kirchlichen Einrichtungen regieren Schlendrian und Wollust. Sekten wie die
katholische Kirche und die GEZ sollen ihr Geld selbst eintreiben. Und wo wir gerade
beim Thema sind: die GEZ wird auch abgeschafft!
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
?. Das scheint kontrovers zu sein.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
?. Das wird - wie so vieles - gar nicht von der Politik entschieden. Bitte wenden Sie
sich an die Finanzwirtschaft!
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Ja. Es sollten generell nur strafrelevante Telefonate oder Internetkontakte abgeho¨rt





Ja. Zudem sollte das Niveau der Mieten an das Niveau des Privatfernsehens gekoppelt













Ja. Aber nur wenn man schwarzfahren kann. Das erho¨ht die Spannung, ohne dass





Ja. Volksentscheide sind ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, denn man
kann mit ihnen Bundestagsabgeordnete, Ministerpra¨sidenten und Lobbyisten a¨rgern.
Damit bei Volksentscheiden weniger Unsinn herauskommt, werden die Ergebnisse
ku¨nftig durch die PARTEI-Fu¨hrung verku¨ndet.
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Ja. Die Lo¨hne haben sich seit der Euro-Einfu¨hrung real um rund 30 Prozent nach un-
ten entwickelt. Wir beno¨tigen keine EU-Mindestlo¨hne von fu¨nf bis acht Euro brutto!
Dazu sind die Arbeitskra¨fte zu verknappen (z.B. durch Stopp der Zuwanderung in
den deutschen Arbeitsmarkt), damit die Unternehmer ho¨here Lo¨hne anbieten, um
Arbeitskra¨fte zu finden.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Schon heute gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern auf
Autobahnen. Wer schneller fa¨hrt, der hat bei Unfa¨llen automatisch eine Teilschuld.
Einer weiteren gesetzlichen Regelung bedarf es daher nicht.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Mit dem Euro wurde dem Casinokapitalismus Tu¨r und Tor geo¨ffnet. Die
Freizu¨gigkeit im Euro-Raum wird vor allem von jenen ausgenutzt, die es nicht verdient
haben: den Globalisierungskonzernen und den Lohndumpingunternehmen. In Nicht-






Ja. Strom muss vor allem mehr vor Ort produziert werden (autarke Do¨rfer und
Sta¨dte), da mehr als 10 Prozent der Spannung auf dem Transportweg verloren gehen.
Fu¨r die Versorgung der Bu¨rger mit Strom haben die Politiker vor Ort Verantwortung
zu u¨bernehmen. Die Grundgebu¨hr fu¨r den Strom geho¨rt abgeschafft, damit es sich
fu¨r den Bu¨rger lohnt, Strom selbst zu produzieren oder beim Verbrauch zu sparen.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Ja. Die Videou¨berwachung kann helfen, Straftaten vorzubeugen bzw. sie aufzukla¨ren.
Sie sollte deshalb u¨berall dort eingesetzt werden, wo besondere Risiken bestehen,
beispielsweise an S- und U-Bahnho¨fen sowie an Kriminalita¨tsschwerpunkten. Jonny
K. wu¨rde vielleicht noch leben, wenn der Alexanderplatz in Berlin zum Zeitpunkt






Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen ha¨tte Auswirkungen auf die Entwick-
lung bestimmter, eingrenzbarer Wirtschaftsbereiche. Im gleichen Umfang, in dem
z.B. die verfu¨gbare Geldmenge fu¨r die Anmietung preiswerter Wohnungen und den
Kauf niedrigpreisiger Lebensmittel steigt, wird fu¨r diese Produkte mehr Geld verlangt
werden. Der Markt wu¨rde das Grundeinkommen wegregulieren. Die Idee stammt von






Ja. Kleine und regionale Betriebe mu¨ssen gefo¨rdert werden, die Lebensmittel im
Einklang mit den Anforderungen der Natur und der Tiere produzieren.
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Nein. Der Einheitsunterricht schadet beiden betroffenen Gruppen auf unterscheidliche
Art. Manche deutschen Schu¨ler werden ausgebremst, weil das Leistungsniveau sinkt.
Manche Kinder aus Zuwanderer-Familien werden am effektiven Spracherwerb gehin-
dert, weil ihnen die entsprechende Fo¨rderung in muttersprachlichen Klassen voren-
thalten bleibt. Schu¨ler, die Deutsch nur als Fremdsprache kennen, werden faktisch




Nein. Der Staat hat kein Interesse daran, denen, die viel verdienen, mo¨glichst viel
wegzunehmen, zuletzt die Motivation zur Leistung. Das Interesse des Staats liegt
vielmehr darin, dort, wo umfangreiche Gescha¨fte gemacht werden, die Beteiligung
der Allgemeinheit am Umsatzvolumen sicherzustellen.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Die NATO verschlingt unser aller Steuergeld, dient aber letztlich nur amerikanis-





Nein. Atomkraftwerke sind gefa¨hrlich, Kohlekraftwerke schmutzig. Windra¨der ver-
schandeln die Landschaft und Solarzellen sind viel zu teuer. Trotzdem brauchen wir
elektrischen Strom - alle, ta¨glich. Falls der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht ver-
schwinden soll, werden wir wohl den einen oder anderen Kompromiß eingehen mu¨ssen.
Dazu muß nicht, kann aber eventuell auch der Bau eines neuen Kohlekraftwerkes
geho¨ren.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Der Staat hat angesichts der demographischen Entwicklung der Deutschen an
Abtreibung keine Interesse.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Der Staat ist kein besserer Unternehmer, was die Pleite und die Korruption-
sskandale rund um die Landesbanken gezeigt hat. Statt einer Verstaatlichung der
Banken brauchen wir wieder mehr Kontrolle und Regeln in der Finanzwelt. Dem




Nein. Deutschland tra¨gt innerhalb der EU die Hauptlast bei Wirtschaftsflu¨chtlingen.
Flu¨chtlinge mit geringer Qualifikation, die meist u¨ber wenig Deutschkenntnisse
verfu¨gen, stellen uns vor eine Herausforderung. Nur wem politische Verfol-
gung droht, wie z.B. Edward Snowden, soll Asyl bekommen. Der Zuzug
von Wirtschaftsflu¨chtlingen ist zu unterbinden und die befristet aufgenommenen








Ja. Der Staat spart Aufwendungen, wenn alte Menschen nicht in ein Altenheim
kommen (Kosten: ca. 3000 Euro pro Monat), sondern zu Hause gepflegt werden.
Außerdem fo¨rdert dies den Familienzusammenhalt.
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Ja. Die Bu¨rgerbewegung pro Deutschland erteilt jeder Form von politischem Extrem-
ismus eine scharfe Absage. Die Teilnahme am politischen Wettbewerb in Deutschland
setzt die Anerkennung der Werte des Grundgesetzes voraus. Das Recht auf freie Mei-
nungsa¨ußerung sto¨ßt dort an eine Grenze, wo Gewalt als Mittel politischer Auseinan-
dersetzungen gepredigt oder eingesetzt wird. Die Bu¨rgerbewegung pro Deutschland








Ja. Bafo¨G muss sich an den Vermo¨gensverha¨ltnissen der betreffenden Person und
nicht an den Vermo¨gensverha¨ltnissen von Verwandten und Bekannten orientieren.
Zudem brauchen Studierende vor allem gu¨nstigen Wohnraum. Statt leerstehende
Kasernen fu¨r Wirtschaftsflu¨chtlinge aus aller Welt zur Verfu¨gung zu stellen, sollte






Ja. Dem Casinokapitalismus, den Globalisierungskonzernen und der Kriminalita¨t
mu¨ssen wieder Grenzen aufgezeigt werden. Wa¨hrend die Grenzregionen in Deutsch-
land von steigender Kriminalita¨t massiv betroffen sind, sorgt der unkontrollierte
Zuzug von Arbeitsmigranten fu¨r ein niedriges Lohnniveau in Deutschland. Deshalb:







Nein. Es ist vo¨llig unsinnig, alles gesetzlich regeln zu wollen. Es steht dem Un-
ternehmer frei, ob er mehr a¨ltere, ju¨ngere oder mehr weibliche oder ma¨nnliche







?. Unser gesamtes Geld- und Steuersystem bedarf einer umfassenden Reform. Nach
deren Umsetzung wird es den klassischen La¨nderfinanzausgleich so, wie er heute
besteht, voraussichtlich nicht mehr geben.




Ja. Die ”Rente mit 67” dient nicht dem Ziel, die Menschen la¨nger in Arbeit zu
halten, sondern dem Dru¨cken der Rentensa¨tze. Mit 64, 65 Jahren sehen sich Arbeit-
nehmer mit der Anforderung eines ”vorzeitigen” Ausscheidens aus dem Erwerbsleben
konfrontiert, verbunden mit der Aufforderung, sich mit einem geringeren Rentensatz
zufrieden zu geben. Die Politiker halten die Menschen fu¨r dumm und nehmen an, daß
sie den Betrug nicht bemerken. Wenn sie sich da mal nicht ta¨uschen!
23 Migranten im Staats-





Nein. Sarrazin hat Recht: Deutschland schafft sich ab! Die Privilegierung von Men-
schen mit Zuwanderungshintergrund im o¨ffentlichen Dienst ist geeignet, diesen Prozeß
noch zu beschleunigen. Wir Deutschen haben das Recht, von den Zuwanderern In-
tegration einzufordern. In den o¨ffentlichen Dienst kann nur eintreten, wer deutscher
Staatsbu¨rger ist. Bei der Einstellung hat Chancengleichheit fu¨r jedermann zu gelten




Ja. Deutschland hat darauf hinzuwirken, das es in der Welt weniger Waffen gibt, und
nicht mehr. Wer mit Exporten gewisse La¨nder mit Waffen versorgt und andere nicht,
der la¨uft Gefahr, selbst zur Zielscheibe zu werden. Die Sicherheit der Bu¨rgerinnen
und Bu¨rger geht fu¨r pro Deutschland vor.
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Table 10: Sheet Z53. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
pro Deutschland. Bu¨rger-bewegung pro Deutschland (Pro
Germany Citizens’ Movement) founded in 2005, a far-right
populist party opposing to illegal immigration and multi-






Ja. Ja, das Ehegattensplitting sollte beibehalten werden, allerdings fordert pro
Deutschland zudem, das Steuersystem zugunsten von Familien mit Kindern drastisch
und spu¨rbar zu verbessern. Es kann nicht sein, daß der Eintrag des Kinderfreibe-
trages auf der Lohnsteuerkarte keine bzw. so gut wie keine Auswirkung auf die Ho¨he
der steuerlichen Abgaben hat. Um Familien mit geringen und mittleren Einkommen




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die Tu¨rkei geho¨rt weder geographisch noch gesellschaftspolitisch zu Europa.
Pro Deutschland lehnt jedoch zusa¨tzlich auch die priviligierte Partnerschaft der Tu¨rkei
ab. Die in den 60er Jahren eingefu¨hrten Sonderrechte und Privilegien fu¨r dieses Land







Ja. In Deutschland regiert derzeit nicht das Volk, sondern die Lobby, also jener
Personenkreis, der unter Einsatz von teilweise nicht unerheblichen finanziellen Poten-
tialen Einfluß auf das politische Geschehen nimmt. Gut wa¨re, wenn wir genau wis-
sen wu¨rden, welcher Politiker von welchem Finanzkonzern gekauft worden ist. Auf
dem Weg zur Verwirklichung dieser Utopie wa¨re die Vero¨ffentlichung der offiziellen
Nebeneinku¨nfte der Bundestagsabgeordneten ein erster, kleiner, konstruktiver Schritt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Wa¨hrend die energieintensive Großindustrie entlastet wird, soll der kleine
Stromendverbraucher zu Hause die Zeche zahlen? Wir sagen dazu nein. Jeder muss
fu¨r das zahlen, was er verbraucht. Energieintensive Unternehmen steht es frei, selbst
Strom zu produzieren, um Kosten zu sparen.






Nein. Wer nicht arbeiten will, der findet Mo¨glichkeiten, die Gesetzgebung zu umge-
hen. Statt Hartz-IV-Empfa¨nger zu zwingen, regelma¨ßig Dutzende von ”Bewerbun-
gen” zu schreiben, sollten lieber ausreichend gut bezahlte Arbeitspla¨tze geschaffen
werden. Daß manche Hartz-IV-Bezieher finanziell besser dastehen als eine Familie,
die mit nur einem Einkommen kalkulieren muß, liegt an den falschen Rahmenbedin-
gungen, die der Staat gesetzt hat, nicht an den Bu¨rgern.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Die Verbindung des deutschen Staates zu den christlichen Kirchen ist u¨ber
Generationen gewachsen. Die Kirchen unterhalten Krankenha¨user, Rettungsdi-
enste, Kinderga¨rten und Schulen, die den Staat entlasten. Sie leisten in einer
moralisch verfallenden Gesellschaft eine seelsorgerische Arbeit, deren Wert in Geld
nicht aufzuwiegen ist. Die Kirchen helfen mit, den moralischen Verfall zu verzo¨gern -




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Um die Ho¨he der Sozialabgaben (Krankenversicherungsbeitrag fu¨r Arbeitgeber
und Arbeitnehmer) zu senken und damit die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu ent-
lasten, ist es wichtig, daß mo¨glichst alle in die Krankenkasse einzahlen.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Die Wirtschaftskraft im Euro-Raum ist von Land zu Land unterschiedlich. Fol-
glich mu¨ssen auch die Zinskonditionen unterschiedlich sein. Was fu¨r den Bu¨rger gilt,
der einen Kredit mo¨chte, muss auch fu¨r den Staat bzw. die La¨nder der EU gelten.
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Table 10: Sheet Z54. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
pro Deutschland. Bu¨rger-bewegung pro Deutschland (Pro
Germany Citizens’ Movement) founded in 2005, a far-right
populist party opposing to illegal immigration and multi-









Nein. Ehe und Familie haben sich als menschliche Institutionen seit vormoderner Zeit
bewa¨hrt. In der Familie wachsen die Kinder auf, die aus der Verbindung von Mann
und Frau resultieren und denen die Bindung an die Eltern Halt und Orientierung im
Leben gibt. Gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern kommt allgemeine Handlungsfrei-
heit zu. Eine besondere Rolle solcher Partnerschaften fu¨r die Erziehung von Kindern







Ja. Wer ohne konkreten Anlaß die Bevo¨lkerung bespitzelt, verla¨ßt den Boden
rechtsstaatlicher Prinzipien. Die Speicherung von Kommunikationsdaten bedeutet
einen Eingriff in die Grundrechte der Bu¨rger, der nur ausnahmsweise zula¨ssig sein
kann, falls strafrechtlich relevante Verdachtsmomente bestehen. Auch hier gilt es, die
Gewaltenteilung zu beachten: Die ausfu¨hrende Gewalt ermittelt; der Beschluß fu¨r die












Ja. Die doppelte Staatsbu¨rgerschaft vieler tu¨rkischer und arabischer Zuwanderer
wirkt integrationshemmend. Wer hier auf Dauer leben will, soll sich entscheiden:
Contra oder pro Deutschland. Nichts gegen Ga¨ste auf Zeit, denen wir mit Respekt
begegnen! Nichts gegen Zuwanderer, die es ehrlich meinen und die integrationswillig
sind! Aber vielen Doppel-Staatsbu¨rgern geht es doch ganz offensichtlich nur um die





Nein. Wir brauchen keine Verlagerung des Autobahnverkehrs durch die Do¨rfer und
Sta¨dte Deutschlands. Neben einer gro¨ßeren La¨rmbelastung wird auch die Sicherheit





Ja. Der etablierte Politikbetrieb mißachtet immer o¨fter den Volkswillen. Dem muß
durch Volksentscheide auch auf Bundesebene ein Riegel vorgeschoben werden. Unsin-
nige und fu¨r Deutschland wirtschaftlich scha¨dliche Entscheidungen wie der Beitritt zur
Eurozone wa¨ren nicht getroffen worden, falls das Volk selbst die Mo¨glichkeit gehabt
ha¨tte, seine Politiker zu korrigieren.
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Table 10: Sheet Z55. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
BP. Bayernpartei (Bavaria Party) founded in 1946, a separatist
Bavarian party advocating Bavarian independence within the







Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden












Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z56. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
BP. Bayernpartei (Bavaria Party) founded in 1946, a separatist
Bavarian party advocating Bavarian independence within the
European Union; ca. 500 members.
57285 (0.13%)
9 Getrennter Schulunter-









Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden












Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z57. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
BP. Bayernpartei (Bavaria Party) founded in 1946, a separatist
Bavarian party advocating Bavarian independence within the






Nein. Die Beka¨mpfung extremistischen Gedankenguts ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Ein Parteienverbot wirkt aber nur gegen die Organisation, nicht gegen
verfassungsfeindliche Haltungen als solche. Wie man am Beispiel der SRP in den 50er-



























Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
23 Migranten im Staats-









?. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z58. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
BP. Bayernpartei (Bavaria Party) founded in 1946, a separatist
Bavarian party advocating Bavarian independence within the





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z59. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
BP. Bayernpartei (Bavaria Party) founded in 1946, a separatist
Bavarian party advocating Bavarian independence within the





































Ja. Die Bayernpartei ist fu¨r mehr demokratische Mitbestimmung auf allen Ebenen.
Bei Volksentscheiden im Bund du¨rfen allerdings die La¨nder nicht u¨bergangen werden.
Es darf nicht sein, dass eine Mehrheit der Bu¨rger anderer Bundesla¨nder bspw. u¨ber
bayerische Angelegenheiten entscheidet.
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Table 10: Sheet Z60. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Volksabstimmung. Volks-abstimmung (Referendum party)
founded in 1997, a party promoting direct democracy of Swiss







Ja. Die Wu¨rde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schu¨tzen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt (Art. 1(1) GG). Alle Menschen mu¨ssen fair
nach Tarif besoldet werden! Wir setzen das mit Volksabstimmung durch, wenn die
Wa¨hlerinnen und Wa¨hler uns eine Gestaltungsmehrheit geben!
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




?. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung!
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Ja, aber nur als Parallelwa¨hrung! Wir fu¨hren alle nationalen Wa¨hrungen wieder
ein, behalten den Euro zur Verrechnung. Es entsteht ein europa¨isches Dach fu¨r die na-
tionalen Wa¨hrungen. Der Euro entspricht dem ECU von fru¨her (siehe auch Prof. Han-
kel in WiWo Nr. 30 v. 22.07.13). Ferner zinsloses Geld fu¨r alle o¨ffentlichen Haushalte





Ja. Energie muss fu¨r den Normalbu¨rger bezahlbar bleiben!
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden






Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine feine Sache, wenn es in allen 200
Staaten der Erde zugleich mit den gleichen Betra¨gen eingefu¨hrt wird. Sonst wandern
Milliarden Menschen dorthin, wo es das meiste Geld gibt. Und das gibt es dann dort






Ja. Vor allem kleine und mittelgroße Betriebe!
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Table 10: Sheet Z61. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Volksabstimmung. Volks-abstimmung (Referendum party)
founded in 1997, a party promoting direct democracy of Swiss
type; ca. 1000 members
28667 (0.07%)
9 Getrennter Schulunter-









?. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung!
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




?. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung!” Auch die Entwicklung neuer Energiefor-
men muss vorangetrieben werden, z.B. die Raumenergie (freie Energie).
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Warum verstaatlichen? Lasst die Banken doch Gescha¨fte machen und dafu¨r
das Risiko tragen. Die o¨ffentlichen Haushalte sollen sich aber das beno¨tigte Geld
zinslos selber erschaffen (siehe Art. 73 Nr. 4 GG: Wa¨hrungshoheit), statt es von
Privatbanken gegen Zins zu leihen und so mindestens 60 Mrd. Euro/Jahr einsparen,





?. Das Volk fragen! Volksabstimmung! Die Flu¨chtlingsstro¨me werden in der Regel
durch die in den La¨ndern von außen angezettelten Kriege losgetreten, um das Land
auszubeuten (Rohstoffe: O¨l) und die Menschen in die Zinsknechtschaft zu zwingen.
Die kriegstreibenden Kra¨fte mu¨ssen weltweit diplomatisch gea¨chtet und angeklagt









Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z62. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Volksabstimmung. Volks-abstimmung (Referendum party)
founded in 1997, a party promoting direct democracy of Swiss






Ja. Warum verbietet das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht CDU/CSU, SPD,
FDP und Bu¨ndnis 90/Die Gru¨nen gema¨ß Art. 21 (2) GG? Sie lassen mit der NSA-
Affa¨re zu, dass das Fernmeldegeheimnis (siehe Art. 10 GG) der Bu¨rger verletzt
wird und die Bu¨rger fu¨r die Schulden anderer La¨nder haften sollen (Verstoß gegen





















Nein. Wozu eigentlich eine Quote? Deutschland hat das Problem, dass zu
wenig Kinder geboren werden. Deshalb sollte bei Stellenbesetzungen bei gleicher








?. Bitte das Volk der Geberla¨nder fragen! Volksabstimmung!




Ja. Pensionen und Renten mu¨ssen gleich behandelt werden (Art. 3 (1) GG). Wenn
aus allen Einkunftsarten, also auch aus dem Kapital, Beitra¨ge ins ”Soziale Netz”
gezahlt werden, ist das alles finanzierbar! Das ist auch zwingend erforderlich, weil
die nichtselbsta¨ndige Arbeit, die augenblicklich die Rentenkasse alleine fu¨llt, immer
weniger wird, weil die Arbeit durch Automaten und Computer ersetzt wird!
23 Migranten im Staats-









?. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung!
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Table 10: Sheet Z63. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Volksabstimmung. Volks-abstimmung (Referendum party)
founded in 1997, a party promoting direct democracy of Swiss





Ja. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung
(Art. 6 (1) GG) und mu¨ssen gefo¨rdert werden!
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Bitte hier grundsa¨tzlich das Volk fragen! Volksabstimmung! Gleichbehandlung
(Art. 3 (1) GG)!






Nein. Die Wu¨rde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schu¨tzen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt (Art. 1 (1) GG)! So schaffen wir Arbeitspla¨tze:
Statt Steuergeld fu¨r Bankenrettungsschirme zu vergeuden und Steuern fu¨r Zinsen
an Banken zu verschwenden, werden u¨berall sofort Arbeitspla¨tze schaffen, wenn es
zinsloses Geld der KfW zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungspla¨tzen gibt!
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung!
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Aus allen Einkunftsarten, auch aus Kapital, mu¨ssen Beitra¨ge ins ”Soziale Netz”
gezahlt werden! Gegenwa¨rtig zahlt nur die nichtselbsta¨ndige Arbeit ein. Die wird
aber durch Automatisierung und Computer immer weniger. Deshalb funktioniert die
Finanzierung nicht mehr. Pensionen und Renten mu¨ssen außerdem gleich behandelt
werden (Art. 3 (1) GG).
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Eurobonds sind vo¨llig absurd! Die Euro-Zone ist mit u¨ber 8 Billionen Euro bei
Banken mit wertlosem Buchgeld verschuldet. Die Menschen wu¨rden vo¨llig verarmen,
wenn sie fu¨r das Luftgeld haften sollten. Diese Schulden ko¨nnen einfach storniert
(ausgebucht) werden. Deutschland kann sich das Geld selbst zinslos erschaffen (Art.
73 Nr. 4 GG: Wa¨hrungshoheit), statt es von Privatbanken gegen Zins zu leihen!
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Table 10: Sheet Z64. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Volksabstimmung. Volks-abstimmung (Referendum party)
founded in 1997, a party promoting direct democracy of Swiss















Ja. Weil das ein Verstoß gegen das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis gema¨ß
Art. 10 GG ist! Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind

















Nein. Bitte das Volk fragen! Volksabstimmung! Die Autobahnen hat der
Steuerzahler finanziert. Er zahlt auch bereits soviel Steuern (Kraftfahrzeug-, Min-
eralo¨l-, O¨kosteuer,..), sodass die Autobahnen davon unterhalten werden ko¨nnen! Lei-





Ja. 87% der Deutschen fordern Volksabstimmungen wie in der Schweiz (Emnid- Um-
frage fu¨r Bild am Sonntag, 10.03.13), z.B. zu: Energiewende: 81%, Mindestlohn:
79%, Managergeha¨lter: 77%, EU-Erweiterung: 67%, Rettungsmaßnahmen fu¨r andere
Euro-Staaten: 65%, Rentenpolitik: 66%. Die Parteienherrschaft muss durch Volksab-
stimmungen demokratisiert werden, damit Politik fu¨r die Menschen gemacht werden
kann, nicht fu¨r die Banken-, Pharma- und Energie-Lobby!
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Table 10: Sheet Z65. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
MLPD. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(Marxist-Leninist Party of Germany) founded in 1982, an
anti-revisionist party, referring to Marx, Engels, Lenin, Stalin







Ja. Aber nicht unter 10 Euro pro Stunde. Die Ausbeutung der Lohnarbeit durch die
Kapitalisten kann man damit allerdings nicht beseitigen.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





?. Die Strompreise der Arbeiterfamilien, kleinen Angestellten und arme Menschen
mu¨ssen gesenkt werden. Die der Unternehmen erho¨ht werden! Die heutige ”Staat-
sregulierung” geht in die andere Richtung!
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden






?. Die Forderung ist illusiona¨r und problematisch - mehr dazu auf unserer Homepage.






Nein. Die staatlichen Gelder werden real zu Gunsten der Großagrarier und
Großbauern eingesetzt. Kleine und mittlere Bauern mu¨ssen vor allem auf deren
Kosten gefo¨rdert werden. Besonders, wenn sie o¨kologisch wirtschaften.
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Table 10: Sheet Z66. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
MLPD. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(Marxist-Leninist Party of Germany) founded in 1982, an
anti-revisionist party, referring to Marx, Engels, Lenin, Stalin
and Mao Zedong; ca. 2300 members
25336 (0.06%)
9 Getrennter Schulunter-









Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Die MLPD fordert einen gru¨ndlichen Sexualkunde-Unterricht an den Schulen
und die kostenlose Abgabe von Verhu¨tungsmitteln.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Ja. Im Sozialismus! Verstaatlichungen lo¨sen im staatsmonopolistischen Kapitalismus
dagegen keine Probleme. Auch der Staat ist den Monopolen untergeordnet. In der
Regel sind solche Verstaatlichungen kurzzeitige Maßnahmen, um Bankenschulden auf












Ja. Eigentlich mu¨ssten das die Monopole selbst zahlen.
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Table 10: Sheet Z67. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
MLPD. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(Marxist-Leninist Party of Germany) founded in 1982, an
anti-revisionist party, referring to Marx, Engels, Lenin, Stalin






?. Die Frage ist manipulativ gestellt. Die revolutiona¨re KPD wurde 1956 unter dem
Vorwand angeblicher ”Verfassungswidrigkeit” verboten. Naziparteien sind laut Art.







Nein. Superreiche und Kapitalisten sollen fu¨r das Studium ihrer Kinder bezahlen.













?. Das a¨ndert nichts an der Lage der doppelt ausgebeuteten und unterdru¨ckten Masse








Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.




Ja. Die MLPD tritt fu¨r die Herabsetzung des Rentenalters auf 60 Jahre fu¨r Ma¨nner
und auf 55 Jahre fu¨r Frauen ein, bei vollem Rentenausgleich.
23 Migranten im Staats-









Ja. Ru¨stungsexporte an reaktiona¨re Regime mu¨ssen verboten werden.
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Table 10: Sheet Z68. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
MLPD. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(Marxist-Leninist Party of Germany) founded in 1982, an
anti-revisionist party, referring to Marx, Engels, Lenin, Stalin





Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen








Ja. Das ist das Mindeste! In den Grundsa¨tzen unserer Kandidaten heißt es: ”Wir
werden keinerlei perso¨nliche Privilegien fu¨r die Parlamentsarbeit annehmen. Bei einer
hauptberuflichen Ta¨tigkeit wird die Partei einen Lebensunterhalt absichern, der max-
imal einem durchschnittlichen Facharbeiterlohn entspricht.”
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Fu¨r die Trennung von Kirche und Staat!
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Die Beitra¨ge dafu¨r sollen zu 100 Prozent von den Kapitalisten bezahlt werden.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Haften mu¨ssen die Verursacher aus dem internationalen Finanzkapital.
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Table 10: Sheet Z69. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
MLPD. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(Marxist-Leninist Party of Germany) founded in 1982, an
anti-revisionist party, referring to Marx, Engels, Lenin, Stalin






































Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z70. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
RENTNER. RENTNER Partei Deutschland (German Party
of Pensioneers) founded in 2002, a party of social welfare state







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden












Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z71. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
RENTNER. RENTNER Partei Deutschland (German Party
of Pensioneers) founded in 2002, a party of social welfare state
bridging interests of generations; ca. 750 members
25190 (0.06%)
9 Getrennter Schulunter-









Ja. Den Stand vor der Vereinigung wieder herstellen.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden












Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z72. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
RENTNER. RENTNER Partei Deutschland (German Party
of Pensioneers) founded in 2002, a party of social welfare state

































Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.




Ja. Bei flexiblerer Gestaltung in beiden Richtungen.
23 Migranten im Staats-









Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z73. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
RENTNER. RENTNER Partei Deutschland (German Party
of Pensioneers) founded in 2002, a party of social welfare state





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z74. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
RENTNER. RENTNER Partei Deutschland (German Party
of Pensioneers) founded in 2002, a party of social welfare state






































Nein. Im lokalen Bereich ja.
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Table 10: Sheet Z75. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Partei der Vernunft. Partei der Vernunft (Party of Reason)
founded in 2009, a liberal party promoting the ideas of Aus-
trian School of economics - minimal state, free market, de-








Nein. Jeden staatlichen Eingriff in die Vertragsfreiheit lehnen wir ab. Die vom Nobel-
preistra¨ger Hayek beschriebene natu¨rliche Ordnung akzeptiert den Menschen so wie
er ist und nicht so, wie Politiker und Ideologen ihn haben wollen. Die Beschra¨nkung
staatlichen Handelns auf den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum seiner Bu¨rger
fu¨hrt zu Wohlstand fu¨r alle. Diese natu¨rliche Ordnung kann nur erreicht werden, wenn
den Bu¨rgern die Entscheidungsgewalt u¨ber alle Belange ihres Lebens zuru¨ckgegeben
wird.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Die beste Familienpolitik ist eine Politik, die den Eltern die Fru¨chte ihrer
Arbeit bela¨sst. Pflege und Erziehung der Kinder sind nach Artikel 6 Grundgesetz
das natu¨rliche Recht und die Pflicht der Eltern. Die Familie geho¨rt zum intimsten
Bereich der privaten Lebensfu¨hrung und ist damit fu¨r staatliche Eingriffe tabu. Die
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und die Organisation der Kinderbetreuung




Nein. Ein generelles Tempolimit bringt keinen erkennbaren Nutzen und stellt damit
nur eine weitere Ga¨ngelung der Bu¨rger durch den Obrigkeitsstaat dar. Die Freiheit des
Menschen, der Schutz des Eigentums und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
sind unantastbar, solange keinem Dritten Schaden entsteht. Es ist nicht Aufgabe des
Staates, sich u¨berall in das Leben der Menschen einzumischen.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel lehnen wir ab. Durch moneta¨re
Planwirtschaft verursachen EU und EZB zunehmend Spannungen innerhalb Europas.
Die PDV steht fu¨r eine grundlegende Reform des Geld- und Finanzsystems und die
Zulassung alternativer Geldformen. Der Staat darf nicht la¨nger bestimmen, welches
Geld die Bu¨rger als Zahlungsmittel annehmen mu¨ssen. Das freie Geldsystem ohne






Nein. Staatliche Regulierungen lehnen wir generell ab. Ein besonders nega-
tives Beispiel fu¨r staatliche Regulierung und Strom-Planwirtschaft ist das EEG,
welches fu¨r explosiv steigende Strompreise verantwortlich ist. Das EEG fu¨hrt
zur Ausbeutung durch die gefo¨rderten Konzerne und zur Verarmung breiter
Bevo¨lkerungsschichten. Sa¨mtliche mit der Klimahysterie begru¨ndeten Maßnahmen
sind daher sofort einzustellen und bereits in der Vergangenheit angelaufene Pro-
gramme sind schnellstmo¨glich zu stoppen.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Fu¨r uns gilt der Grundsatz: Keine Einschra¨nkungen der individuellen
Freiheits- und Bu¨rgerrechte, des Schutzes der Privatspha¨re und perso¨nlicher Daten.
Die Abschaffung der Anti-Terrorgesetze, die eine pauschale Kriminalisierung der
gesamten Bevo¨lkerung bewirken und die Abschaffung und Verhinderung aller
U¨berwachungsgesetze. Eine U¨berwachung ist nur aufgrund eines Gerichtsbeschlusses






Nein. Ein bedingungsloses Grundeinkommen lehnen wir generell ab. Statt den
Menschen das Geld u¨ber Zwangsabgaben und Steuern wegzunehmen, um es danach
mit immensen Bu¨rokratiekosten willku¨rlich umzuverteilen, ist es jedem selbst zu
u¨berlassen, wann, wie viel und wie lange er arbeitet, wie er seinen Lebensunter-
halt bestreitet und wie er vorsorgt. Lediglich die Unterbringung und Verpflegung von






Nein. Landwirtschaft bedarf generell keiner finanziellen Fo¨rderung durch den Staat.
Die irrsinnige Subventionierungspolitik der EU und Deutschlands sind verantwortlich
fu¨r die wirtschaftlichen Probleme vieler Betriebe in diesem Bereich. Sie fu¨hren zu
U¨berkapazita¨ten und U¨berproduktion. Es werden falsche Anreize gesetzt, sodass am
Bedarf vorbei produziert wird. Milchseen, Monokulturen und Butterberge sind nur
einige Beispiele. Marktgerechte, ausko¨mmliche Warenpreise werden so unmo¨glich
gemacht.
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Partei der Vernunft. Partei der Vernunft (Party of Reason)
founded in 2009, a liberal party promoting the ideas of Aus-
trian School of economics - minimal state, free market, de-









Nein. Eltern mu¨ssen die Freiheit erhalten, fu¨r ihr Kind den optimalen Bildungsweg zu
wa¨hlen. Staatliche Einheitsbildung fu¨r Einheitsschu¨ler lehnen wir ab. Bildung ist von
so großer Bedeutung, dass sie keinem politischen Einfluss unterliegen darf. Die Misere
in diesem Bereich zeigt, was das staatliche Bildungsmonopol angerichtet hat. Ein Wet-
tbewerb der Ideen zu Lehrinhalten, Lernmethoden und Schulmodellen ist dringend




Nein. Deutschland hat kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Die PDV
fordert die Abschaffung der Lohnsteuer als Einstieg in ihr Steuermodell. Auf Bundes-
und Landesebene werden zuku¨nftig keine Abgaben und Steuern mehr erhoben. Die
Steuer- und Abgabenhoheit liegt dann allein bei den Kommunen. Direkte Steuern sind
verboten. Zur Erfu¨llung der Bundesaufgaben erha¨lt der Bund von den Kommunen die
erforderliche Kostenerstattung. Die Ho¨he dieser Kostenerstattung darf fu¨nf Prozent
nicht u¨bersteigen.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee. Sie dient dem Schutz der Bu¨rger und
des deutschen Staatsgebietes. Nach Artikel 26 GG sind Handlungen verfassungswidrig
und unter Strafe zu stellen, die das friedliche Zusammenleben der Vo¨lker sto¨ren und
die Fu¨hrung eines Angriffskrieges vorbereiten. Dieser verfassungsrechtliche Grundsatz
ist um ein Beteiligungsverbot der Bundeswehr an Angriffskriegen zu erweitern. Kriege




Nein. Moderne Kohlekraftwerke sind fu¨r unsere Energieversorgung nach dem
beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie von großer Bedeutung. Wind- und So-
larkraftwerke sind fu¨r die Versorgung eines Industrielandes wie Deutschland vo¨llig
ungeeignet und unwirtschaftlich. Sa¨mtliche mit der Klimahysterie begru¨ndeten Maß-
nahmen sind daher einzustellen und bereits in der Vergangenheit angelaufene Pro-
gramme sind zu stoppen. Energieunternehmen mu¨ssen fu¨r ihre betriebsbedingten
Risiken und Folgekosten aufkommen.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Die PDV steht fu¨r die freie Wahl der Heilmethode und fu¨r freie Medikamenten-
wahl. Die Freiheit des Menschen, der Schutz des Eigentums und das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben sind unantastbar, solange keinem Dritten Schaden entsteht.
Keine staatliche Stelle hat das Recht, jemanden zu zwingen, etwas gegen seinen Willen
zu tun. Gewalt zu initiieren, um mittels Zwang etwas durchzusetzen, ist unmoralisch.
Das gilt auch fu¨r den Staat.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Das wu¨rde bedeuten, dass deutsche Steuerzahler fu¨r die Misswirtschaft und
die Schulden von Banken haften. Die Haftung unserio¨s handelnder Banken auf den
Steuerzahler zu u¨bertragen widerspricht jeglicher marktwirtschaftlicher Ordnung, ist
asozial und verletzt die Eigentumsrechte der Bu¨rger. Leichtsinn wird so belohnt und
gefo¨rdert. Marode Banken mu¨ssen u¨ber ein ordentliches Insolvenzverfahren abgewick-




Nein. Der PDV ist jeder Mensch willkommen, der beim Aufbau und Ausbau eines
demokratischen Rechtsstaates und einer vom freien Geist getragenen Gesellschaftsor-
dnung mitwirken will. Die freiwillige Integration in unsere Gesellschaft ist jedoch
Privatsache des Zuwanderers und nicht Aufgabe des Staates. Private Initiativen oder
die Bu¨rger vor Ort entscheiden, ob und wie sie die Flu¨chtlinge versorgen wollen. Eine








Nein. Statt den Menschen das Geld u¨ber Zwangsabgaben und Steuern wegzunehmen,
um es mit immensen Bu¨rokratiekosten willku¨rlich umzuverteilen, ist es jedem selbst
u¨berlassen, wann, wie viel und wie lange er arbeitet, wie er seinen Lebensunterhalt
bestreitet und ob und wie er vorsorgt. Bei Bedu¨rftigkeit ko¨nnen die Kommunen die Fi-
nanzierung der Versicherung sicherstellen. Die perso¨nliche Unterstu¨tzung Bedu¨rftiger,
das humanita¨re Miteinander und die Na¨chstenliebe haben wieder Vorrang.
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Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Partei der Vernunft. Partei der Vernunft (Party of Reason)
founded in 2009, a liberal party promoting the ideas of Aus-
trian School of economics - minimal state, free market, de-







Nein. Staatliches Handeln beschra¨nkt sich darauf, das Leben, die Freiheit und das
Eigentum seiner Bu¨rger zu schu¨tzen. Die Freiheit des Menschen, der Schutz des
Eigentums und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sind unantastbar, solange
keinem Dritten Schaden entsteht. Niemand hat das Recht, mit oder ohne Androhung
von Gewalt, jemanden zu zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Das gilt auch








Nein. Nach der Reform des Geld- und Finanzsystems und der massiven Reduzierung
der Abgaben und Steuern verbleibt den Familien weit mehr Nettoeinkommen als
heute. Das ermo¨glicht eine freie Entscheidung der Eltern hinsichtlich Bildung und
Ausbildung ihrer Kinder. Bildungseinrichtungen finanzieren sich selbst, um die
Chancengleichheit aller Anbieter zu garantieren. Bedu¨rftige Familien ko¨nnen Bil-
dungsgutscheine erhalten. Die Kommunen entscheiden u¨ber Bildungskredite und






Nein. Mit einer bu¨rgernahen Politik und Eigenverantwortung vor Ort ist das un-
vereinbar. Die Partei der Vernunft lehnt eine solche, gegen die Interessen der Bu¨rger
Europas gerichtete Politik und Bevormundung ab. Die wirtschaftliche Zusamme-








Nein. Die PDV lehnt jede Art von Quotenregelung und jeglichen staatlichen Eingriff
in die Vertragsfreiheit lehnen wir ab. Vertragsfreiheit ist gerade im Verha¨ltnis Ar-
beitgeber zu Arbeitnehmer besonders wichtig. Die Vergabe von Arbeitspla¨tzen sollte
ausschließlich von der Qualifikation des Bewerbers fu¨r die jeweilige Aufgabe und nicht







Ja. Jeglicher erzwungener Finanzausgleich zwischen den staatlichen Ebenen (kommu-
naler Finanzausgleich, La¨nderfinanzausgleich) und auch alle staatlichen Subventionen
sollen entfallen. Mit der weitgehenden Konzentration der politischen Arbeit auf die
kommunale Ebene verwirklichen wir die direkte Demokratie. Die Bu¨rger entscheiden
im Rahmen der mit Artikel 28 Grundgesetz garantierten kommunalen Selbstverwal-
tung selbst, welche Projekte geplant beziehungsweise umgesetzt werden sollen.




Nein. Die PDV fordert eine grundlegende Reform des Rentensystems. Jeder bes-
timmt selbst, ab wann er in Rente geht. Die von Hayek beschriebene natu¨rliche
Ordnung akzeptiert den Menschen so wie er ist und nicht so, wie Ideologen ihn haben
wollen. Die Beschra¨nkung staatlichen Handelns auf den Schutz von Leben, Freiheit
und Eigentum fu¨hrt zu Wohlstand fu¨r alle. Diese natu¨rliche Ordnung kann nur er-
reicht werden, wenn den Bu¨rgern die Entscheidungsgewalt u¨ber alle Belange ihres
Lebens zuru¨ckgegeben wird.
23 Migranten im Staats-





Nein. Eine Quotenregelung gleich welcher Art lehnen wir ab. Die Mitarbeit im
o¨ffentlichen Dienst sollte ausschließlich von der Qualifikation des Bewerbers fu¨r die
jeweilige Aufgabe und nicht von seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Re-
ligion abha¨ngig gemacht werden. Die PDV vereinigt Menschen ohne Unterschied
der Herkunft, des Geschlechts und der Religion, die beim Aufbau und Ausbau eines





Nein. Die PDV orientiert sich an den Lehren des Nobelpreistra¨gers Friedrich August
von Hayek. Die dort beschriebene natu¨rliche Ordnung akzeptiert den Menschen so wie
er ist und nicht so, wie Politiker und Ideologen ihn haben wollen. Die Beschra¨nkung
staatlichen Handelns auf den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum seiner Bu¨rger
fu¨hrt zu ho¨herem Wohlstand und gro¨ßerem finanziellen Spielraum fu¨r alle. So erledigt
sich auch die Einflussnahme von Lobbyisten auf die Entscheidungen des Staates.
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founded in 2009, a liberal party promoting the ideas of Aus-
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Nein. Deutschland hat kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Die PDV
fordert die Abschaffung der Lohnsteuer als Einstieg in ihr Steuermodell. Auf Bundes-
und Landesebene werden zuku¨nftig keine Abgaben und Steuern mehr erhoben. Die
Steuer- und Abgabenhoheit liegt dann allein bei den Kommunen. Direkte Steuern sind
verboten. Zur Erfu¨llung der Bundesaufgaben erha¨lt der Bund von den Kommunen die




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die EU ist nicht Europa! Die EU als supranationale Organisation ist
u¨berflu¨ssig. Sie ist kein Garant fu¨r Frieden und Freiheit. Die PDV bekennt sich
ausdru¨cklich zu Europa, dem Erhalt der kulturellen Vielfalt und den Grundwerten,
die unsere gemeinsame Geschichte ausmachen, um ein friedliches und prosperierendes
Europa zu bewahren. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der europa¨ischen Nationen








Nein. Auch fu¨r Abgeordnete gilt wie fu¨r jeden anderen Bu¨rger: Keine Ein-
schra¨nkungen der individuellen Freiheits- und Bu¨rgerrechte einschließlich des Schutzes
der Privatspha¨re und aller perso¨nlicher Daten. Alle Abgeordneten agieren ehre-
namtlich und erhalten eine Aufwandsentscha¨digung. Die Anzahl der aus Steuermit-
teln alimentierten Berufspolitiker beschra¨nkt sich auf ein Minimum. Durch direkte
Demokratie und Volksentscheide geben wir dem Volk die Macht zuru¨ck.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Nein. Das EEG ist asozial und fu¨hrt zur Ausbeutung durch die gefo¨rderten Konzerne.
Es steht bereits heute als Mahnmal der Verarmung breiter Bevo¨lkerungsschichten
und der Deindustrialisierung Deutschlands. Alle mit der Klimahysterie begru¨ndeten
Maßnahmen sind sofort einzustellen und bereits in der Vergangenheit angelaufene
Programme sind schnellstmo¨glich zu stoppen, bis in einem offenen Diskurs der wis-
senschaftliche Beweis erbracht ist, dass CO2 tatsa¨chlich negative Auswirkungen auf
unsere Umwelt hat.






Ja. Die PDV steht fu¨r mehr Eigenverantwortung und weniger Staat. Statt den Men-
schen das Geld u¨ber Zwangsabgaben und Steuern wegzunehmen, um es mit immensen
Bu¨rokratiekosten willku¨rlich umzuverteilen, ist es jedem selbst u¨berlassen, wann, wie
viel und wie lange er arbeitet, wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet und ob und
wie er vorsorgt. Lediglich die Unterbringung und Verpflegung von Waisenkindern und
Obdachlosen fa¨llt in die Zusta¨ndigkeit der Kommunen.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Die Ausu¨bung einer Religion gleich welcher Art ist ausschließlich Privatsache
der Bu¨rger. Es ist daher nicht die Aufgabe des Staates, auf Kosten der Steuerzahler
Beamte und Finanzamtsmitarbeiter bereit zu stellen, die monatlichen Beitra¨ge fu¨r
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften einziehen. Den automatischen Einzug
von Beitra¨gen wie die Kirchensteuer u¨ber staatliche Beho¨rden auf Kosten der Allge-
meinheit lehnen wir deshalb ab.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Das neue Abgaben- und Steuersystem der Partei der Vernunft und die damit
einhergehende Entlastung ermo¨glicht es jedem, komfortabel fu¨r das Alter vorzusorgen
und sich gegen Risiken wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit bestmo¨glich sozial abzu-
sichern. Jeder Bu¨rger hat die freie Wahl, ob er sich bei einem privaten Anbieter oder
u¨ber ein kommunales Angebot absichert. Der Versicherungszwang entfa¨llt. Hiervon
ausgenommen sind Kinder, weil diese noch nicht selbst entscheiden ko¨nnen.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Die Vergemeinschaftung von Schulden versto¨ßt gegen bestehende Vertra¨ge und
stellt einen klaren Rechts- und Verfassungsbruch dar. Zahlungen an andere Staaten,
Transferunion, EU-Wirtschaftsregierung, Eurobonds, Rettungsschirme und die Haf-
tung Deutschlands fu¨r Schulden anderer Staaten lehnen wir ab. Die U¨bertragung von
Kompetenzen an die EU muss gestoppt und bereits abgegebene Rechte mu¨ssen zuru¨ck
u¨bertragen werden. Zahlungen Deutschlands an die EU und fu¨r EU-Subventionen sind
sofort einzustellen.
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Ja. Die PDV orientiert sich an der O¨sterreichischen Schule der Nationalo¨konomie um
den Nobelpreistra¨ger Friedrich August von Hayek. Die dort beschriebene natu¨rliche
Ordnung akzeptiert den Menschen so wie er ist und nicht so, wie Politiker und Ideolo-
gen ihn haben wollen.Die Familie geho¨rt fu¨r uns zum intimsten Bereich der privaten







Ja. Die PDV fordert seit Jahren: Keine Einschra¨nkungen der individuellen
Freiheits- und Bu¨rgerrechte, des Schutzes der Privatspha¨re und perso¨nlicher Daten.
Die Abschaffung der Anti-Terrorgesetze, die eine pauschale Kriminalisierung der
gesamten Bevo¨lkerung bewirken und die Abschaffung aller U¨berwachungsgesetze.
Eine U¨berwachung ist nur aufgrund eines Gerichtsbeschlusses bei unmittelbarer
Gefahr fu¨r Leib und Leben zula¨ssig. Keine Zensur des Internets, egal unter welchem





Nein. Jeglichen staatlichen Eingriff in die Vertragsfreiheit lehnen wir ab. Die Freiheit
des Menschen, der Schutz des Eigentums und das Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben sind unantastbar, solange keinem Dritten Schaden entsteht. Das bedeutet, dass
niemand daran gehindert werden darf freiwillige Vereinbarungen zu treffen. Keine
staatliche Stelle hat das Recht, jemanden zu zwingen, etwas gegen seinen Willen zu







Nein. Die Freiheit des Menschen, der Schutz des Eigentums und das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben sind unantastbar, solange keinem Dritten Schaden entsteht.
Das bedeutet, dass niemand daran gehindert werden darf freiwillige Vereinbarungen
zu treffen. Kein Individuum, keine Institution, kein Unternehmen und keine staatliche
Stelle hat das Recht, mit oder ohne Androhung von Gewalt, jemanden zu zwingen,





Nein. Aktuell leisten die Autofahrer u¨ber Benzin-, KFZ- und andere Steuern sowie
u¨ber die LKW-Maut bereits ein Mehrfaches der tatsa¨chlichen Unterhaltskosten. Eine
weitere Belastung ist daher u¨berflu¨ssig. Fu¨r zuku¨nftige Projekte gilt: Die Bu¨rger
entscheiden im Rahmen der mit Art. 28 GG garantierten kommunalen Selbstver-
waltung selbst, welche Projekte geplant und umgesetzt werden sollen, wie viel Geld






Ja. Die Bu¨rger entscheiden im Rahmen der mit Art. 28 GG garantierten kommunalen
Selbstverwaltung, welche Projekte geplant/umgesetzt werden sollen, wie viel Geld sie
dafu¨r ausgeben wollen und wie diese Ausgaben finanziert werden. Die Transparenz
der Entscheidungsprozesse ist so garantiert. Mit der nach Art. 146 GG vorgesehenen
Volksabstimmung u¨ber eine Verfassung sind u.a. die Beschra¨nkung staatlichen Han-
delns auf Schutz des Lebens, Freiheit, Eigentum der Bu¨rger und direkte Demokratie
zu verankern.
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Ja. Eine ku¨rzliche Managerumfrage hat u¨berwiegend Zustimmung ergeben mit einem
Mittelwert der Untergrenzempfehlung von 8,80 Euro/Stunde.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Fu¨r Wahlfreiheit. Kita kann nur ein Ersatz sein, wo die Familie nicht existiert
oder nicht zur Kinderbetreuung in der Lage ist. Verfu¨gbarkeit fu¨r den Arbeitsmarkt
ist weniger wichtig als emotionale Geborgenheit des Kindes. Das Betreuungsgeld hilft
zum Einstieg der Eltern in verantwortete Erziehung der eigenen Kinder. Kinder, die
eine intakte Familie erleben, werden vielmehr wieder Familie gru¨nden und Kinder




Nein. Erfahrungsgema¨ß tragen Unfa¨lle wegen Schnellfahrens auf Autobahnen nur
wenig zur Gesamtstatistik bei. Eine dem Verkehrsfluss eigenverantwortlich angepasste
Fahrweise ist u¨ber stationa¨re oder navigestu¨tzte Geschwindigkeits-Einblendung zu
unterstu¨tzen.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Neben den Kosten fu¨r den Euro wird der wesentlich gro¨ßere Nutzen selten






Ja. Der Staat sollte fu¨r Transparenz sorgen. Das fehlt bisher. Der Staat ist selbst
Nutznießer hoher Strompreise u¨ber die Mehrwertsteuer und die Stromsteuer und de-




im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Ja. Der Ausbau der Videou¨berwachung sollte da forciert werden, wo sie erkennbar
und nachvollziehbar mehr Sicherheit bringt. Solche moderne Technik hilft wie z.B.






Nein. Ohne einige Bedingungen geht es nicht. Wohl auch fu¨r Kinder? Aus welcher
Kasse? Es muss wenigstens eine Leistung fu¨r das Gemeinwohl generiert werden. Siehe






Nein. Der Fo¨rderdschungel ist zu schwierig fu¨r kleine Betriebe. Sie sind zu bevorzu-
gen, egal ob o¨ko oder anders. Im U¨brigen ist das EU-Recht. Alle kleinba¨uerlichen
Betriebe sollen durch aufsuchende Beratung an den Fo¨rderto¨pfen beteiligt werden.
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?. Grundsa¨tzlich ja - aber manche Kinder ko¨nnen dabei in ein unertra¨gliches Span-
nungsfeld zwischen Elternpra¨gung und Schultrend geraten, insbesondere bzgl. Sex-
ualpra¨gung. Diese Frage kann im Einzelfall mit ja, neutral oder nein beantwortet
werden. Denn so vielfa¨ltig die Kinder sind, so vielfa¨ltig sind auch die Unterrichtsstile




Nein. Er war wa¨hrend des Wirtschaftswunders in der 50er-Jahren ho¨her als jetzt und
hat nicht geschadet. Auch ist er in Schweden ho¨her als bei uns. Trotzdem ist eine
wirksame Verfolgung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht vorrangig gegenu¨ber
einer Steuererho¨hung, die hauptsa¨chlich die Ehrlichen trifft. Auf unseren Plakaten
verku¨nden wir: ”Ehrlichkeit muss sich wieder lohnen” und ”Wer zu viel Steuern
erhebt, richtet das Land zugrunde” (Spru¨che Salomos 29, 4).
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Nein. Stabilita¨tsfaktor, hat sich bewa¨hrt. Mit Ausnahme von O¨sterreich und der
Schweiz sind alle Staaten um Deutschland herum NATO-Staaten. Ein Austritt aus
der NATO wa¨re im Fall einer milita¨rischen Konfrontation daher ohne Bedeutung.
Die NATO-Mitgliedschaft ist ein Stabilita¨tsfaktor und hat sich bewa¨hrt. Ein Austritt
aus der NATO wa¨re eine Bru¨skierung der Nachbarla¨nder und wu¨rde nur zu Verstim-





?. Zur Modernisierung sollten alte Kohlekraftwerke ersetzt werden ko¨nnen. Die En-
ergiewende veranlasst viele große Stromanbieter, in den na¨chsten Jahren aus der
Kohlestromerzeugung auszusteigen. Diese Grundlast muss bei parallelem Ausstieg
aus der Kernenergie aber erhalten bleiben. Da die Sonnen- und Windstromerzeu-
gung naturgema¨ß schwankt, wird es sonst vermehrt zu Totalausfa¨llen kommen.
Gaskraftwerke mu¨ssen fu¨r Spitzenbedarf bleiben.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Sie ist auch To¨tung. Mit der Rezeptpflicht wird die bedenkenlose und unverant-
wortliche Sexualita¨t erschwert. Es ist schon traurig, dass in einer so ”aufgekla¨rten
Welt” so oft die Pille danach verschrieben werden muss. Jede Pille danach ist die
Abto¨tung von befruchteter Ei- und Samenzelle - also der Tod eines Menschen.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Der Staat (d.h. die Gruppe der Volksvertreter) kann das nicht besser. Wohl
aber muss die Eigenhaftung der Banken bzw. ihrer Gla¨ubiger versta¨rkt werden. Nur
Banken, die als systemrelevant einzustufen sind, bedu¨rfen laufender staatlicher Kon-
trolle. Dies kann u.a. durch Sitze des Staates im Aufsichtsrat geschehen, ohne Einlage.
Zum Haftungsrisiko geho¨rt auch die Macht, auf die Gescha¨fte einwirken zu ko¨nnen.




?. Das sind schon viele. Es gilt das Hilfsgebot; aber die Kommunen kommen an ihre
Grenzen. Es darf nicht die Regel sein sondern die begru¨ndete Ausnahme. Wichtig ist,
dass Flu¨chtlinge sich hier integrieren ko¨nnen und nicht aufgrund des Arbeitsverbotes
und des damit einhergehenden Verlustes der Selbstachtung sowie anderer Asylbedin-








Ja. Der Familienverband ist in der Regel das bessere Umfeld fu¨r Pflege. Hier ist
jedoch eine Kontrolle notwendig. Wenn der Staat fu¨r eine Leistung Geld zahlt, dann
muss es auch irgendeine Form der Kontrolle geben, ob diese Leistung korrekt er-
bracht wird, um Sozialleistungsmissbrauch und Verwahrlosung von schlecht behan-
delten Pflegebedu¨rftigen vorzubeugen. Das wa¨re zu ordnen.
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Ja. Unsere Verfassung ist gut und muss gegen undemokratische
A¨nderungsbestrebungen geschu¨tzt werden. Oder wollen Sie z.B. zulassen, dass
eines Tages die Scharia in Deutschland unsere Gesetze pra¨gt und Mullahs sie








Ja. Im Zuge des Zerfalls der Familien wird der Verwaltungsaufwand immer
schwieriger. Außerdem gibt es einen Darlehensanteil, der den Staatshaushalt nur






Nein. Lenins Wort, dass Kontrolle besser als Vertrauen sei, passt nicht in die heutige
Kultur des offenen Miteinanders. Zum Schutz vor Kriminalita¨t kann die Polizei in-














?. Der Ausgleich zwischen Schwachen und Starken ist ein Gebot fu¨r das soziale
Miteinander. Es ist aber falsch, wenn dadurch Nehmerla¨nder finanzsta¨rker werden als
Geberla¨nder, weil hier falsche Anreize gesetzt werden. Auch ist es nicht hinnehmbar,
wenn Berlin mit Mitteln anderer La¨nder Vorreiter einer familienfeindlichen Ideologie
ist.




Nein. Der Eintritt ins Erwerbsleben wird immer spa¨ter, oft dank aufwa¨ndiger Ausbil-
dung, und die Zeit nach dem Renteneintritt immer la¨nger. Vorschlag statt Senkung:
Berufe mit starker ko¨rperlicher Belastung, die nicht bis 67 zumutbar ist, haben in
der Regel eine kurze Ausbildungszeit. Ihretwegen sollte man nicht die 67 herabsetzen
sondern eine Zusatzbedingung von z.B. 35 Arbeitszeitjahren einfu¨hren, nach deren
Ablauf das Rentenalter erreicht sein wird.
23 Migranten im Staats-





Nein. Keine Bevorzugung oder Benachteiligung von Einwanderern, Einheimischen
oder weiteren Volksgruppen! Laut Grundgesetz darf niemand wegen seiner Herkunft
benachteiligt werden. Das ist auch fu¨r die Praxis richtig. Bevorzugung einer Gruppe
wu¨rde andere Gruppen benachteilen. Bei erfolgter Integration gib es keinen Grund fu¨r
eine Sonderrolle. Qualifikation bleibt Voraussetzung. Dazu geho¨rt die Beherrschung




?. Ja + Nein. zu Ja: An friedliche / befreundete Staaten, in Krisengebieten nur
an durch freie Wahlen legitimierte gerechte Regierungen. zu Nein: Unrechtstaaten
du¨rfen nicht mit Waffen beliefert werden. Lieber auf Exportmillionen verzichten als
sich mitschuldig machen.
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Ja. ... oder auf ein Familiensplitting erweitert werden; d.h. Kinder za¨hlen mit.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die Tu¨rkei ist ein islamischer Staat. Der Islam will nach seinem Selb-
stversta¨ndnis das Juden- und Christentum unterwerfen (Umma). Die Tu¨rkei ist zwar
ein wichtiger Partner als Bru¨cke zur islamischen Welt, sollte aber nur ein strategis-
cher Freund mit besonderen Privilegien und kein Mitglied sein. In der Praxis hat die







Nein. Das wa¨re wenig praktikabel und sehr fehleranfa¨llig, so dass letztlich sogar dem
ehrlich Bemu¨hten bo¨se Absicht unterstellt werden kann. Offenlegung ist generell zu
begru¨ßen, aber es muss durch Festlegung von Grenzbetra¨gen eine Verha¨ltnisma¨ßigkeit
zum Aufwand geschaffen werden.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Die jetzt von der FDP vertretene Befreiung aller Betriebe lehnen wir ab. Sie
wa¨re eine Lastenverschiebung auf die Bevo¨lkerung. Betriebe ko¨nnen sowieso schon die
Ha¨lfte der Kosten von der Umsatzsteuer absetzen. Zu erwa¨gen ist allenfalls eine Min-
derung statt Befreiung, um den Standort Deutschland fu¨r Arbeitspla¨tze zu sichern.






Ja. Ja, aber die Jobangebote mu¨ssen zumutbar und ada¨quat sein. Dies betrifft die
Art der Bescha¨ftigung, die Entfernung und die Bezahlung.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Dies ist aufgrund von freiwilligen Vereinbarungen mit einigen Religionsgemein-
schaften eine Dienstleistung, die Mitgliedsbeitra¨ge einkommenabha¨ngig zu berechnen
und mit der Einkommensteuer einzuziehen. Die Religionsgemeinschaften bezahlen
dies. Eine staatliche Weisungsbefugnis ist damit nicht verbunden. Religionsgemein-
schaften ohne Kirchensteuer haben u¨brigens ha¨ufig ho¨here Mitgliedsbeitra¨ge.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Es gibt derzeit drei unterschiedliche Modelle, die mit dem Modell einer
Bu¨rgerversicherung oder Einheitsversicherung das bisherige Nebeneinander von pri-
vater und gesetzlicher Krankenversicherung ersetzen wollen. Keines der drei Mod-
elle beru¨cksichtigt den demografischen Faktor. Keines der drei Modelle geht die
grundsa¨tzlichen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung an. Eine Abschaf-
fung der privaten Krankenversicherung wa¨re rechtlich zudem eine Enteignung, die
verfassungswidrig ist.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Das ist so vereinbart worden und muss eingehalten werden. Wenn der Euro
gefa¨hrdet wird, dann eher durch die Haftung u¨ber La¨ndergrenzen hinweg.
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Nein. Die Gender-Bewegung, wonach dies mit dem Zeitgeist begru¨ndet wird, ist
abzulehnen. Kinder in diesen Lebenspartnerschaften erhalten durch diese nicht
scho¨pfungsgema¨ße Lebensbeziehung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Festlegung auf








Nein. Grundsa¨tzlich kann diese Datenspeicherung nicht verboten werden, wenn sie
z.B. zur Rechnungserstellung erforderlich ist. Daten du¨rfen aber nur fu¨r vereinbarte
Zwecke verwendet und nicht ohne Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Im
Internet o¨ffentlich zuga¨ngliche Daten sollen frei verwendbar sein. Hier ist jeder selbst





Nein. Mietpreise sind grundsa¨tzlich verhandelbar. Mit einer Obergrenze wu¨rde man
das Gegenteil erreichen. Motto: Wir du¨rfen spa¨ter nicht mehr genug erho¨hen, also
reizen wir lieber gleich alles aus. Andererseits gibt es oftmals nach Auszug/Tod von
Mietern (nicht selten 30 Jahre Mieter, alte Bindungsvertra¨ge) Instandsetzungs- und
Modernisierungsdruck mit notwendiger Anpassung an den Mietspiegel. Besser als die













Nein. Die Nutzung aller Straßen wird heute schon u¨ber die Mineralo¨lsteuer bezahlt.
Warum dann fu¨r die Nutzung von Autobahnen ein weiteres Mal bezahlen? In manchen
Ballungsra¨umen sind die Autobahnen bereits so in das sta¨dtische Verkehrsnetz einge-
bunden, dass Autobahngebu¨hren nur den Verkehr in die Sta¨dte zuru¨ckverlagern






Ja. Nach dem Vorbild der Schweiz; damit wird mehr Basis-Demokratie erreicht und es
werden nicht nur von den Parlamentsvertretern in Abstimmungspaketen Ergebnisse
durchgesetzt. Aber Erschwernis: Fu¨r Beschlu¨sse gegen die Parlamentsmeinung muss
eine Mehrheit von z.B. 60 % und eine Mindestbeteiligung erforderlich sein. Inter-
netabstimmungen sind mangels hinreichender Technikverbreitung nicht rechtsgu¨ltig.
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Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden












Nein.Die Begrenzung der finanziellen Fo¨rderung auf o¨kologische Landwirtschaft wu¨rde
eine unrechtma¨ßige Form der Ungleichbehandlung und eine existenzielle Bedro-
hung der konventionellen Landwirte darstellen. Der Umstieg auf o¨kologische Land-
wirtschaft sollte erleichtert werden.
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promoting their integration; ca. 1000 members
17965 (0.04%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Eine Ausgrenzung von Kindern aufgrund ihrer kulturellen Wurzeln wa¨re ras-
sistisch und gesetzwidrig. Der gemeinsame Unterricht unabha¨ngig der kulturellen




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Der durch Kohleabbau erzielte Ertrag steht in keinem Verha¨ltnis zu der davon
ausgehenden Umweltbelastung. Die Zukunft liegt in erneuerbaren Energien.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Eine soziale wettbewerbsfa¨hige Marktwirtschaft ist die Grundlage einer erfol-
greichen und gerechten Zukunft. Statt einer Verstaatlichung sollte eine effektive Reg-




Ja. Deutschland sollte durch die erweiterte Aufnahme von Flu¨chtlingen einen gro¨ßeren
Beitrag zum Schutz von Menschen in Lebensnot leisten. Auch fu¨r die erweiterte Auf-
nahme von Flu¨chtlingen innerhalb Europas sollte sich Deutschland konsequent ein-
setzen. Menschen aus Krisenregionen wie Syrien, in denen es ta¨glich zu massivsten
Menschenrechtsverletzungen kommt, sind auf einen versta¨rkten Schutz aus Deutsch-









Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Nein. Das BAfo¨G dient der Erho¨hung der Chancengerechtigkeit im Bildungsbere-
ich und der Unterstu¨tzung von Angeho¨rigen einkommensschwacher Familien. Eine
Zahlung des BAfo¨Gs unabha¨ngig vom Einkommen der Eltern wu¨rde der zugrun-













?. Eine fu¨r alle Unternehmen einheitliche Frauenquote unabha¨ngig von Gro¨ße und
Branche ist nicht zielfu¨hrend. Um Aufstiegschancen zu erleichtern, Benachteiligungen
abzubauen, Chancengerechtigkeit zu ermo¨glichen und einer Erho¨hung des Frauenan-
teils gerecht werden zu ko¨nnen, sind Steigerungsraten das geeignete Instrument. Spez-
ifische Voraussetzungen der Unternehmen ko¨nnen somit beru¨cksichtigt werden, ohne







Nein. Auch Bundesla¨nder sind dem Gemeinschafts- und Inklusionsgedanken
verpflichtet. Nicht nur im ethischen, sondern auch im o¨konomischen Sinne: Eine
Kette ist nur so stark wie ihr schwa¨chstes Glied.




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
23 Migranten im Staats-





Ja. Um die Arbeit des o¨ffentlichen Dienstes effizienter und bu¨rgerorientierter zu
gestalten, um Vorbilder zu schaffen und um den Inklusionsgedanken auch sichtbar zu
machen, ist eine strategische Ausrichtung der Interkulturellen O¨ffnung sowie der Ab-
bau vorhandener Benachteiligungen von Menschen mit Migrationshintergrund im Be-
werbungsverfahren unverzichtbar. Ein Management von kultureller Vielfalt beno¨tigt





Nein. Ein generelles Verbot fu¨r deutsche Ru¨stungsexporte wa¨re nicht zielfu¨hrend.
Grundsa¨tzlich sollte jedoch die Produktion bestimmter Waffentypen wie Landminen
verboten werden. Daru¨ber hinaus wa¨re ein Verbot von Waffenexporten in gewalt-
bereite Diktaturen und La¨nder, in denen die Menschenrechte missachtet werden, ein
notwendiger Schritt zur Sta¨rkung des Weltfriedens.
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Nein. Das Ehegattensplitting sollte in seiner jetzigen Form abgeschafft und durch ein
Familiensplitting fu¨r Familien mit Kindern ersetzt werden.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Ja. Deutschland ist bislang einer der gro¨ßten Gegner innerhalb der EU, was den
Beitritt der Tu¨rkei betrifft. Auch wenn der Beitritt der bevo¨lkerungsreichen Tu¨rkei
die dominierende Rolle Deutschlands in der EU schwa¨chen wu¨rde, sollte doch das
gemeinsame Ziel eines starken Europas nicht aufgrund eigener Interessen aus den
Augen verloren werden. Die Unterstu¨tzung des Beitrittsgesuchs der Tu¨rkei wa¨re








Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Aufgrund der gesellschaftlichen Verantwortung energieintensiver Unternehmen ist
eine Beteiligung an der Finanzierung der Energiewende gerechtfertigt und notwendig.






Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Die Solidarita¨tsgemeinschaft sollte von allen Bu¨rgerInnen getragen werden. Fu¨r
eine weitere medizinische Versorgung sollte daru¨ber hinaus eine private Zusatzver-
sicherung in Anspruch genommen werden ko¨nnen.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Nein. Jedes auf Adoption angewiesene Kind sollte ein Recht auf Vater und Mutter
haben. Um eine grundlegende Verletzung des Kinderrechts zu vermeiden, sollte dieses







Ja. Eine Datenspeicherung darf nur auf richterliche Anordnung und unter engen
Voraussetzungen erfolgen. Die grundsa¨tzliche Speicherung aller Daten stellt einen





Ja. In vielen Sta¨dten herrscht gerade fu¨r mittlere und niedrige Einkommen eine
hohe Knappheit an Wohnungen. Um eine Verscha¨rfung der Wohnsituation und eine
soziale Entmischung der Stadtviertel zu vermeiden mu¨ssen Spekulationen auf dem

















Ja. Die Einfu¨hrung von Volksentscheiden auf Bundesebene erho¨ht das politische
Interesse und fo¨rdert die Mitsprachemo¨glichkeiten der Bu¨rgerInnen.
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Ja. Das darf nicht als Abschaffung der regula¨ren Tarifvertra¨ge dienen. Wir brauchen
wieder gutbezahlte, produktive Vollzeitarbeitspla¨tze. Das geht nur mit der Glass-
Steagall-Bankentrennung als erstem Schritt und Kreditscho¨pfung fu¨r Produktion und
Aufbauprojekte, einschließlich von Spitzentechnologien (Raumfahrt, Kernenergie-,
Kernfusionstechnologie etc.).
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Auflo¨sung der Eurozone; der Euro war von Anfang an ein imperiales Pro-
jekt; alle Nationen Europas sind a¨rmer geworden. Wir brauchen die Kontrolle u¨ber
die eigene Wirtschaftspolitik, Nationalbankkredit fu¨r wirtschaftlichen Aufbau und
gemeinsame Infrastrukturprojekte (”Ein Wirtschaftswunder fu¨r Su¨deuropa und den
Nahen Osten”). Erster Schritt ist die strikte Bankentrennung (”Glass-Steagall”). Nur






Nein. Der Atomausstieg ist das Problem: Wir brauchen wieder eine zuverla¨ssige
Energieversorgung, statt des fortgesetzten staatlichen Diktats fu¨r vo¨llig ineffiziente
Wind- und Sonnenenergie, die unser Land ruiniert. Energiebo¨rsen sollten nur fu¨r
Zusatzka¨ufe/-verka¨ufe dienen, wa¨hrend der Grundbedarf durch langfristige Liefer-
vertra¨ge mit den Rohstoﬄieferanten sichergestellt werden muß. Das macht Investi-
tionen in die Rohstofffo¨rderung und in den Kraftwerksbau langfristig kalkulierbar.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden






Nein. Wir brauchen den Wiederaufbau der Realwirtschaft nach einer Glass-Steagall-
Bankentrennung. Das und produktive Kreditscho¨pfung ermo¨glicht es, Millionen pro-






Nein. Statt Subventionen braucht die Landwirtschaft kostendeckende Preise fu¨r
Getreide, Fleisch, Milch usw. So ko¨nnen wir das Ho¨festerben beenden und eine
ausreichende Lebensmittelversorgung fu¨r die Bu¨rger sicher stellen. Die Politik von
EU und Nahrungsmittelkartellen fu¨hrt zu Hungerkatastrophen. Keine Nutzung von
landwirtschaftlichen Fla¨chen fu¨r Biotreibstoff; Stop sog. Umweltschutzauflagen, die
landwirtschaftliche Produktion zersto¨ren und das globalisierte Spekulationskasino un-
terstu¨tzen.
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Table 10: Sheet Z91. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨So. Bu¨rgerrechts-bewegung Solidarita¨t (Civil Rights Move-
ment Solidarity) founded in 1992, a part of the worldwide
LaRouche (U.S. politician) Youth movement with republican
orientation but promoting worlwide solidarity, e.g. abolishing
debts of the Third World; ca. 1200 members
13131 (0.03%)
9 Getrennter Schulunter-





Ja. Fu¨r eine entsprechende zusa¨tzliche Sprachfo¨rderung muß dabei Sorge getragen




Nein. Stattdessen ”Glass-Steagall”-Trennbankensystem, um die Zocker zu neutral-
isieren und zur Verantwortung zu ziehen. Permanente Steuererho¨hungen sind nur
der Versuch der Politik, von ihrer stu¨mperhaften Wirtschaftspolitik (Deregulierung,
Deindustrialisierung im Namen des O¨kokultes) abzulenken.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Da die NATO immer mehr eine imperiale permante Kriegsfu¨hrung betreibt,
ist die Mitgliedschaft Deutschlands nicht mehr zu rechtfertigen. Die Kriege gegen
Afghanistan, Irak. Libyen und jetzt (noch verdeckt) Syrien wurden mit Lu¨gen recht-





Nein. Wir brauchen sicher mehr moderne Kohlekraftwerke mit guter Leistung, sowie
die Ru¨ckkehr zur Kernenergie, als ineffiziente Wind- und Sonnenenergie mitsamt ihren
wahnwitzigen Netzausbaupla¨nen. Bei der jetzigen O¨kosubventions-Energiepolitik
werden Gas- und Kohlekraftwerke ohnehin eher geschlossen als neu gebaut. Diese
Politik gefa¨hrdet die Energieversorgung der Bevo¨lkerung und den Industriestandort
Deutschland in seiner Substanz.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. In Erga¨nzung des Trennbankensystems muß das bisherige moneta¨re Finanzsys-
tem von einem Kreditsystem abgelo¨st werden. Die Kreditscho¨pfung erfolgt u¨ber eine
zu gru¨ndende staatliche Nationalbank, die das produzierende Gewerbe mit ausre-
ichendem billigen Kredit, der an produktive Projekte gekoppelt ist, versorgt. Die




Ja. Wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen, liegt das an der gegenwa¨rtigen globalen
Finanz- und Sicherheitspolitik, fu¨r die auch die EU und damit auch Deutschland ver-
antwortlich ist. Deshalb du¨rfen wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen und die
betroffenen Menschen im Stich lassen. Vor allem muß Deutschland dafu¨r sorgen, daß
die betroffenen Gebieten endlich wirtschaftlich aufgebaut werden und keine weiteren








Ja. Zusa¨tzlich muß die Zahl von erschwinglichen und humanen (!) Pflegepla¨tzen mas-
siv erho¨ht werden, ebenso wie die Anstellung von qualifiziertem und gut bezahltem
Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Alte und kranke Menschen haben
einen Anspruch auf eine menschenwu¨rdige Versorgung und Behandlung, wenn die
Angeho¨rigen nicht (mehr) in der Lage dazu sind, sie zu pflegen.
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Table 10: Sheet Z92. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨So. Bu¨rgerrechts-bewegung Solidarita¨t (Civil Rights Move-
ment Solidarity) founded in 1992, a part of the worldwide
LaRouche (U.S. politician) Youth movement with republican
orientation but promoting worlwide solidarity, e.g. abolishing






Ja. Die Verfassung muß auf diese Weise geschu¨tzt werden ko¨nnen. Das Grundge-
setz wird aber im großen Stil bereits durch sich ha¨ufende Verfassungsbru¨che (Beispiel
Euro- und Bankenrettung) durch Bundestagsparteien und Bru¨ssel immer mehr aus-
geho¨hlt - auf Druck des bankrotten Finanzempire. Auch die NSA-Abho¨renthu¨llungen
zeigen, daß unser Grundgesetz und die Bu¨rgerrechte in ho¨chster Gefahr sind. De-




























Nein. Es ist wichtig, das Solidarita¨tsprinzip zu verteidigen. Da aber die Wirtschafts-
depression alle Bundesla¨nder erfaßt, kann die Lo¨sung nur sein, daß die neue Regierung
die volle ”Glass-Steagall”-Bankentrennung durchfu¨hrt, Nationalbankkredit schafft fu¨r
große Projekte und die zersto¨rerische ”Energiewende” beendet. Nur Millionen neue,
qualifizierte Arbeitspla¨tze schaffen das notwendige Steueraufkommen fu¨r die Nation.




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
23 Migranten im Staats-









?. Keinerlei Ru¨stungsexporte in Krisengebiete.
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Table 10: Sheet Z93. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨So. Bu¨rgerrechts-bewegung Solidarita¨t (Civil Rights Move-
ment Solidarity) founded in 1992, a part of the worldwide
LaRouche (U.S. politician) Youth movement with republican
orientation but promoting worlwide solidarity, e.g. abolishing





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Man kann der Tu¨rkei nicht raten, in die jetzige EU einzutreten, die sich zu einem
postmodernen Empire im Interesse einer bankrotten Finanzoligarchie entwickelt hat.
Die EU-Politik im Nahen Osten (Regimewechsel in Libyen und Syrien) hat zu großer
Instabilita¨t in der Region gefu¨hrt, aus der sich die Tu¨rkei selbst erst wieder befreien
muss. Die beste Antwort ist ein gemeinsames Aufbau- und Entwicklungsprogramm,







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Nein. Die EEG-Umlage muss sofort abgeschaft und die rein politisch motivierte
und verfassungswidrige ”Energiewende” sofort beendet werden. Eine funktion-
ierende Volkswirtschaft ist auf die Versorgung mit billiger Energie, immer ho¨herer
Qualita¨t (Energieflussdichte), angewiesen. Deshalb Wiedereinstieg in die Kernen-
ergie (inha¨rent sichere Reaktoren der 4. Generation), und zuku¨nftig Nutzung von
Kernfusion und Materie-/Antimateriereaktionen.






Nein. Die Hartz-IV-”Reformen” haben den Lebensstandard in Deutschland drastisch
gesenkt und die Arbeitslosigkeit zementiert . Sie sollten abgeschafft werden;
stattdessen brauchen wir Millionen produktiver und gutbezahlter Arbeitspla¨tze, die
auch das Steueraufkommen erho¨hen und ein vernu¨nftiges Sozialsystem ermo¨glichen.
Das geht mit Glass-Steagall-Bankentrennung und produktiver Kreditscho¨pfung fu¨r
große Projekte und technologischem Fortschritt - wie es Franklin D. Roosevelt in den
30er Jahren bewies.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Die Großbanken mu¨ssen zuerst zur Rechenschaft gezogen werden, denn durch die
erzwungenen Finanzrettungspakete sind die Staaten Europas erst in die Schulden-
falle geraten. Statt Eurobonds und Bankenunion brauchen wir die strikte Trennung
(Glass-Steagall) von Investmentbanking und Gescha¨ftsbankenaktivita¨ten, mit Annul-
lierung globaler Derivatgescha¨fte. Außerdem Auflo¨sung der Eurozone; stattdessen
staatliche produktive Kreditscho¨pfung und bilaterale Vertra¨ge fu¨r gemeinsamen
Wirtschaftsaufbau.
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Table 10: Sheet Z94. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨So. Bu¨rgerrechts-bewegung Solidarita¨t (Civil Rights Move-
ment Solidarity) founded in 1992, a part of the worldwide
LaRouche (U.S. politician) Youth movement with republican
orientation but promoting worlwide solidarity, e.g. abolishing








Nein. Die rechtliche Stellung von Kindern muss auch in gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften gesichert sein. Es ist fu¨r die ganzheitliche Entwicklung von







Ja. Der NSA-Skandal und die damit verbundenen Abgru¨nde zeigen, wie sehr die
Grundrechte des Bu¨rgers und die Souvera¨nita¨t der Nationen bedroht sind. Wir























Ja. Dies gilt fu¨r alle Fragen, die einer Grundgesetza¨nderung gleichkommen. Sou-
vera¨nita¨t, das Prinzip der repra¨sentativen Demokratie, Menschenwu¨rde und Sozial-
staat mu¨ssen gegen die Bru¨sseler Diktatur und die Gefahr eines neuen Faschismus
verteidigt werden.
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Table 10: Sheet Z95. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE FRAUEN. Feministische Partei DIE FRAUEN (Feminist








Ja. Dazu geho¨ren außerdem eine radikale Arbeitszeitverku¨rzung und Grundsicherung
fu¨r alle, die nicht erwerbsta¨tig sein ko¨nnen, z.B. weil sie sich um die Versorgung /
Pflege andere Menschen ku¨mmern.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten





Ja. Bei Geschwindigkeiten von u¨ber 90 km/h verlieren die Katalysatoren ihre Wirk-
samkeit. Deswegen sollte nicht nur aus Gru¨nden des Schutzes der KraftfahrerInnen
sondern auch aus Gru¨nden des Umweltschutzes eine generelles Tempolimit von 90
km/h eigefu¨hrt werden. Wer sich schneller fortbewegen will soll die Bahn nehmen.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
?. Ob mit oder ohne gemeinsame Wa¨hrung: Wichtig ist die Gewa¨hrleistung der
nationalen Souvera¨nita¨ten. Eine Diktatur der selbsternannten Eurowa¨chter unter
der Anleitung von Angela Merkel (Beispiel Griechenland) lehnen wir ab. Eine
Ru¨ckfu¨hrung zu nationalen Wa¨hrungen kann unter bestimmten Bedingungen sin-
nvoll sein, nicht jedoch zum jetzigen Zeitpunkt und mit der aktuellen Intention der





Ja. Die Bereitstellung von Energie muss Gemeingut sein. Energiekonzerne mu¨ssen




im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
?. Solange insbesondere Frauen im o¨ffentlichen Raum einer besonderen Gefa¨hrdung






?. Es soll ein existenzsicherndes Grundeinkommen eingefu¨hrt werden. Die Grund-
sicherung soll bezahlt werden an Kinder und an Personen, die an Erwerbsarbeit
gehindert sind. Die Grundsicherung muss ein Leben in Wu¨rde sichern und den
Bezieherlnnen die volle Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und politischen Leben
erlauben. Die Grundsicherung darf in keiner direkten oder indirekten Weise mit einem






Ja. O¨kologische Landwirtschaft produziert vor allem in regionalen Kreisla¨ufen und
erha¨lt die Fruchtbarkeit der Bo¨den. Sie erwirtschaftet unbelastete Lebensmittel, und
Futtermittel mu¨ssen u¨berwiegend aus Eigenanbau stammen. Dabei muss auf art-
gerechte Tierhaltung geachtet werden. Zusa¨tzlich schu¨tzt sie Wasser, Boden und
Luft und erho¨ht die Vielfalt an Lebensra¨umen in der Region und dient somit auch
dem Artenschutz.
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Table 10: Sheet Z96. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE FRAUEN. Feministische Partei DIE FRAUEN (Feminist









Ja. Die Kindergartengruppen und die Schulklassen mu¨ssen so verkleinert werden,
dass eine ausreichende Fo¨rderung und Einbeziehung aller, auch behinderter Kinder,





Ja. Unsere Forderung nach einer oberen Begrenzung des Einkommens kann beispiel-
sweise durch einen Spitzensteuersatz von 100% ab einem bestimmten Einkommen
realisiert werden.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Die UNOmuss demokratisiert und zumWeltparlament ausgebaut werden. Dessen
Aufgabe soll es sein, gegen Kriege undMenschenrechtsverletzungen mit zivilen Mitteln
vorzugehen. Dort mu¨ssen alle Staaten und Vo¨lker vertreten sein - durch Frauen und
Ma¨nner gleichermaßen. Kriege und innerstaatliche Gewalt, Waffenexporte, staatlich
sanktionierte Repression und Gewalt gegen Frauen (z.B. Genitalverstu¨mmelung,




Ja. Im Mittelpunkt einer umwelt- und menschenfreundlichen Energie-Politik mu¨ssen
massive Energie-Einsparungen stehen. Der weitere Ausbau von Erzeugung solarer En-
ergie (in jeder Form) in Verbindung mit intelligenter Energienutzung kann dann un-
seren Strom- und Wa¨rmebedarf decken. Unter anderem muss durch fla¨chendeckende
o¨ffentliche Verkehrsinfrastruktur (kostengu¨nstiger Fernverkehr, bzw. kostenloser
Nahverkehr) der motorisierte Individualverkehr stark reduziert werden.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Die Feministische Partei DIE FRAUEN ist fu¨r eine ersatzlose Streichung des
218! Wir fordern das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung in Bezug auf Schwanger-
schaft, Sexualita¨t und Lebensweise.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Ja. Geld als Zahlungs-/Tauschmittel ist ein Gemeingut; der Staat hat die Aufgabe,
die Funktion dieses Gemeingutes zu schu¨tzen. Es muss der Spekulation mit dem Ziel




Ja. Wir setzen uns dafu¨r ein, dass sich jede Person in einem Land ihrer Wahl nieder-
lassen kann. Diejenigen, die als Flu¨chtlinge in dieses Land kommen, mu¨ssen besondere
Unterstu¨tzung erfahren. Die Bundesrepublik Deutschland verursacht durch Produk-
tion und Export vonWaffen, durch Unterstu¨tzung autorita¨rer Regime und Beteiligung








Ja. Pflege und Versorgung anderer muss auch daru¨ber hinaus sta¨rkere gesellschaftliche
Anerkennung erhalten.
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Table 10: Sheet Z97. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE FRAUEN. Feministische Partei DIE FRAUEN (Feminist







?. Wichtiger als Verbote sind fu¨r die Feministische Partei DIE FRAUEN die Un-








Ja. Wir forderrn ein existenzsicherndes Grundeinkommen fu¨r alle Menschen, die nicht
dem Erwerbsarbeitsmarkt zur Verfu¨gung stehen ko¨nnen. Das trifft auf Studierende
gleichermaßen zu wie auf Menschen in Ausbildung oder auf diejenigen, die sich um
die Versorgung / Pflege anderer Personen ku¨mmern. Der Anteil von Ma¨dchen und







Nein. Das verursacht nur sehr unno¨tige und sehr hohe Kosten und steht der Idee







Ja. Solange keine o¨konomische und politische Partizipation von Frauen und Ma¨nnern








Nein. Auch auf fo¨deraler Ebene muss das Solidarita¨tsprinzip gelten.




?. In manchen Berufen ko¨nnen / wollen Menschen la¨nger als bis zum 67. LJ. arbeiten.
Das sollte ermo¨glicht werden. In anderen, v. a. in ko¨rperlich anstrengenden Berufen
wie z.B. der Altenpflege ko¨nnen Menschen oft nicht bis zum Renteneintrittsalter ta¨tig
sein. Dies muss ohne eine finanzielle Benachteiligung mo¨glich sein. Daru¨ber hin-
aus muss jeder Person, die dem Arbeitsmarkt nicht (mehr) zur Verfu¨gung stehen
kann, unabha¨ngig vom Renteneintrittsalter ein existenzsicherndes Grundeinkommen
zustehen.
23 Migranten im Staats-





Ja. Das wa¨re eine wirksame und Beispiel gebende Maßnahme gegen die bestehende
Diskriminierung dieser Menschen auf dem Arbeitsmarkt und damit auch eine Maß-




Ja. Nicht nur der Export von Ru¨stungsprodukten, sondern auch deren Produktion
soll verboten werden.
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Table 10: Sheet Z98. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE FRAUEN. Feministische Partei DIE FRAUEN (Feminist






Nein. Statt dessen soll es eine Grundsicherung fu¨r Kinder geben - und fu¨r Men-




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
?. Die Entwicklung demokratischer und geschlechtergerechter Strukturen in der







Ja. Fu¨r die Bu¨rgerinnen ist es zur Entscheidungsfindung notwendig die Mo¨glichkeit zu








Ja. Die energieintensiven Industrien sollen sich sta¨rker an der Finanzierung der En-
ergiewende beteiligen weil sie besonders viel Energie verbrauchen und von diesem
Verbrauch profitieren.






Nein. Das menschenfeindliche Hartz-IV-System muss abgeschafft und durch ein ex-
istenzsicherndes Grundeinkommen ersetzt werden. Die Grundsicherung soll bezahlt
werden an Kinder und an Personen, die an Erwerbsarbeit gehindert sind. Die Grund-
sicherung muss ein Leben in Wu¨rde sichern und den Bezieherlnnen die volle Teilhabe
am gesellschaftlichen, sozialen und politischen Leben erlauben. Die Grundsicherung
darf in keiner direkten oder indirekten Weise mit einem Zwang zur Arbeit verbunden
werden.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Religion ist Privatangelegenheit.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Die Zwei-Klassen-Medizin muss abgeschafft werden.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Auch in der Eurozone muss das Solidarita¨tsprinzip gelten.
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Table 10: Sheet Z99. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE FRAUEN. Feministische Partei DIE FRAUEN (Feminist









Ja. Die Feministische Partei DIE FRAUEN fordert die Gleichstellung aller








Ja. Die Speicherung von Kommunikationsdaten ohne konkreten Anlass dient nicht
der Vorbeugung und Verfolgung von Verbrechen sondern der Kontrolle und Ein-
schu¨chterung der Bu¨rgerinnen, die sich damit einen vermeintlichen tru¨gerischen
Schutz erkaufen. Sinnvoll als Schutz vor Verbrechen sind nach Ansicht der Femi-













Nein. Doppelte Staatsangeho¨rigkeit muss mo¨glich sein. Eine mehrfache Staat-
sangeho¨rigkeit ist fu¨r viele Menschen notwendig, damit diese einerseits nicht die
Verbindung zu ihrem Ursprungsland, bzw. zum dem ihrer Eltern verlieren. Und





?. Aus Gru¨nden der Wirtschaftlichkeit und des Umweltschutzes sollte der Ausbau des
o¨ffentlichen Nah- und Fernverkehrs Vorrang vor dem Ausbau von Autobahnen und
Strassen haben. Generell sollte es eine Maut fu¨r LKW geben damit die Wettbewerb-
sverzerrung, die durch die steuerliche Finanzierung von Strassenbau zugunsten dieser






Ja. Fu¨r die Bu¨rgerinnen ist die Mitbestimmung auf allen politischen Ebenen ein
grundlegendes demokratisches Recht.
160
Table 10: Sheet Z100. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Nichtwa¨hler. Partei der Nichtwa¨hler (Party of Non-Voters)
founded in 1998, a party with a social democratic background
promoting improving representative democracy by introducing







?. Hierzu gibt es keine Parteimeinung, da wir uns in unserem Programm im
Wesentlichen auf die Reform der politischen Strukturen konzentriert haben, um
dadurch bessere Politik zu ermo¨glichen und bessere Politiker zu bekommen. Diese
sollen dann u¨ber Sachfragen wie etwa den Mindestlohn entscheiden.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Nein. Ein großer Schwachsinn und ein Beispiel dafu¨r, wie u¨ber Koalitionsvertra¨ge




?. Keine Parteimeinung hierzu und sicherlich eine gespaltene Meinung unter den
Mitgliedern. Ich perso¨nlich bin absolut dafu¨r, u. a. aufgrund meiner Erfahrungen in
Frankreich, der Schweiz, den USA.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten






Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden













?. Nicht das Kind mit dem Bade ausschu¨tten - aber sicherlich sollte o¨kologische
Landwirtschaft, aber auch der normale Kleinbauernbetrieb gefo¨rdert werden. Vor
allem muss die Fo¨rderung fu¨r die Großbetriebe und Massentierhaltungen gestrichen
werden.
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Table 10: Sheet Z101. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Nichtwa¨hler. Partei der Nichtwa¨hler (Party of Non-Voters)
founded in 1998, a party with a social democratic background
promoting improving representative democracy by introducing
elements of direct democracy; ca. 400 members
11349 (0.03%)
9 Getrennter Schulunter-









Nein. Wir sind fu¨r eine umfassende Reform und Vereinfachung des Steuersystems
mit Wegfall all der Hunderte von Vergu¨nstigungen. Dann erledigt sich die Frage des
Spitzensteuersatzes von selbst.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




?. Hierzu kann es kein ideologisches Ja oder Nein geben. Das muss nach Sachlage
entschieden werden.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
?. Keine Parteimeinung hierzu.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Wir haben dazu keine Parteimeinung, aber es ist offensichtlich, dass dies nicht




?. Hierzu gibt es keine Parteimeinung, und ich glaube, dass unsere Mitglieder in dieser
Frage gespalten sind. Ich selbst bin fu¨r eine sehr viel großzu¨gigere Politik gegenu¨ber
Flu¨chtlingen, wie sie einem so reichen Land wie dem unseren angemessen ist. Wir








?. Es gibt dazu noch keine Parteimeinung.
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Table 10: Sheet Z102. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Nichtwa¨hler. Partei der Nichtwa¨hler (Party of Non-Voters)
founded in 1998, a party with a social democratic background
promoting improving representative democracy by introducing



























?. Wir haben dazu keine Parteimeinung. Grundsa¨tzlich bin ich dagegen, dass der







?. Wir sind fu¨r eine Zusammenlegung von Bundesla¨ndern zu leistungsfa¨higen Ein-
heiten. Dann erledigt sich das Problem des La¨nderfinanzausgleichs.




?. Es gibt keinen Parteibeschluss dazu. Perso¨nlich bin ich der Meinung, dass aus
demographischen Gru¨nden kein Weg an der Erho¨hung des Renteneintrittsalters vor-
beifu¨hrt. Allerdings ist es damit allein nicht getan. Es sind grundlegende Reformen
des Systems der Altersversorgung der deutschen Gesellschaft erforderlich.
23 Migranten im Staats-









Ja. Es gibt zwar hierzu keine ausdru¨ckliche Parteimeinung, aber ich glaube, die
Mehrheit der Mitglieder ist mit mir dieser Meinung.
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Table 10: Sheet Z103. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Nichtwa¨hler. Partei der Nichtwa¨hler (Party of Non-Voters)
founded in 1998, a party with a social democratic background
promoting improving representative democracy by introducing





?. Wir sind fu¨r eine grundlegende Reform des Steuerrechts - Vereinfachung; Wegfall
von Vergu¨nstigungen. Dann wird sich auch die Frage des Ehegattensplitting lo¨sen.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
?. Es gibt hierzu keine Parteimeinung. Allerdings du¨rfte angesichts der derzeitigen








Ja. Es muss nicht gerade auf den Euro genau sein, aber wir sind fu¨r gro¨ßtmo¨gliche
Transparenz. Im U¨brigen sind wir dafu¨r, dass die Abgeordneten so bezahlt wer-
den sollen, dass sie keine Nebeneinku¨nfte wa¨hrend der Ausu¨bung ihres Mandats








Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






?. Es gibt hierzu keine Parteimeinung. Nach meiner perso¨nlichen Ansicht muss
das gesamte Hartz-IV-System eher gestern als heute abgeschafft werden. Es ist
entwu¨rdigend fu¨r die Menschen und einer so reichen Gesellschaft wie der deutschen
nicht angemessen.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
?. Wir haben dazu keine Parteimeinung. Perso¨nlich bin ich fu¨r eine radikale Trennung
von Kirche und Staat.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
?. Es gibt dazu keine Parteimeinung, und ich ko¨nnte mir vorstellen, dass unsere
Mitglieder darin gespalten sind. Ich perso¨nlich halte diese Institution fu¨r gut, ja fu¨r
dringend erforderlich.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
?. Es gibt hierzu keine Parteimeinung. Einerseits ist der Grundsatz richtig, an-
dererseits gibt es so etwas wie europa¨ische Solidarita¨t, die speziell von Deutschland
gefordert ist, das mit seinen Exporten in die Su¨dstaaten durchaus von deren Leben
auf Pump profitiert hat.
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Table 10: Sheet Z104. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Nichtwa¨hler. Partei der Nichtwa¨hler (Party of Non-Voters)
founded in 1998, a party with a social democratic background
promoting improving representative democracy by introducing








Ja. Es gibt hierzu keine Parteimeinung, aber ich wage ein Ja, weil ich glaube, dass un-












?. Es gibt dazu keine Parteimeinung. Grundsa¨tzlich sind staatlich verordnete Preis-
grenzen kein geeignetes Mittel, um einen nicht funktionierenden Markt in Ord-








Nein. Hierzu gibt es zwar keine Parteimeinung, aber meine perso¨nlich Meinung
ist, dass es keine gravierende Gru¨nde gegen eine doppelte Staatsangeho¨rigkeit gibt,
im Gegenteil, die Beibehaltung der Heimat-Staatsangeho¨rigkeit eher zur Integration





?. Es gibt keine Parteimeinung hierzu. Die Meinung der Mitglieder du¨rfte gespalten
sein. Ich perso¨nlich bin fu¨r eine PKW-Maut, aber unter der strikten Bedingung, dass
die Einnahmen fu¨r die Verbesserung der Autobahnen verwendet werden, u. a. freie





Ja. Das ist der erste Punkt auf unserem Programm. Wir haben dies schon in unserem
ersten Programm aus dem Jahre 1998 festgeschrieben.
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Table 10: Sheet Z105. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨ndnis 21/RRP. Bu¨ndnis 21 / Rentnerinnen- und Rentner-
Partei (Alliance 21 / Female and Male Pensioneer Party)
founded in 2007, promoting improving the pension, health and







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten





Ja. Nicht der Strompreis selbst, denn den reguliert der Markt. Jedoch der Abnah-
mepreis fu¨r die Endverbraucher (Privathaushalte und mittelsta¨ndische Unternehmen)
muss sta¨rker reguliert werden.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden













Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z106. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨ndnis 21/RRP. Bu¨ndnis 21 / Rentnerinnen- und Rentner-
Partei (Alliance 21 / Female and Male Pensioneer Party)
founded in 2007, promoting improving the pension, health and
education systems; ca. 1050 members
8851 (0.02%)
9 Getrennter Schulunter-









Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden




?. Keine allen Mitgliedstataten gerechte EU-Lo¨sung vorhanden, die aber notwendig








Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z107. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨ndnis 21/RRP. Bu¨ndnis 21 / Rentnerinnen- und Rentner-
Partei (Alliance 21 / Female and Male Pensioneer Party)
founded in 2007, promoting improving the pension, health and

































Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.




Ja. Renteneintrittsalter mit 67 ist aus der demografischen Entwicklung heraus wenig
strittig, aber erst dann mo¨glich, wenn genu¨gend Bescha¨ftigung fu¨r bis 67-Ja¨hrige
vorhanden. Andernfalls kommt es einer Rentenku¨rzung gleich und die ist strikt
abzulehnen. Fu¨r viele Berufe nicht zumutbar (Dachdecker, Altenpfleger etc.).
23 Migranten im Staats-









Nein. Jedoch nur in Gebiete ohne Kriegszustand.
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Table 10: Sheet Z108. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨ndnis 21/RRP. Bu¨ndnis 21 / Rentnerinnen- und Rentner-
Partei (Alliance 21 / Female and Male Pensioneer Party)
founded in 2007, promoting improving the pension, health and





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen







Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z109. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
Bu¨ndnis 21/RRP. Bu¨ndnis 21 / Rentnerinnen- und Rentner-
Partei (Alliance 21 / Female and Male Pensioneer Party)
founded in 2007, promoting improving the pension, health and





































Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.AC32
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Table 10: Sheet Z110. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE VIOLETTEN. Die Violetten — fu¨r spirituelle Politik (The
Violet — for spiritual Policy) founded in 2001 claiming to rep-








Ja. Als Vorstufe zum Grundeinkommen.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Das Gesetz ist nachbesserungs- bzw. reformbedu¨rftig. Auch ist der Nutzen bis
dato nicht abzusehen und umstritten, zumal es den Mangel an Kinderbetreuung im
Land nicht an der Wurzel packt. Solange das Grundeinkommen jedoch noch nicht




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Ein lebendiges Finanzsystem bedarf neben Stabilita¨tspakten und Sicherungsmech-
anismen als Gegenpol jedoch auch wesentlich flexiblere Komponenten, wie bspw. Re-





Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden






Ja. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die logische Folge des technologischen






Ja. Nur diese Form der Landwirtschaft verdient eine Fo¨rderung; keine Fo¨rderung von
Massentierhaltung!
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Table 10: Sheet Z111. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE VIOLETTEN. Die Violetten — fu¨r spirituelle Politik (The
Violet — for spiritual Policy) founded in 2001 claiming to rep-









Ja. Eine Soll-Formulierung ist als Zwangsmaßnahme nicht zielfu¨hrend und sinns-
tiftend. Ein wesentlich offeneres Erziehung- & Bildungssystem als staatlich zu
fo¨rderndes Angebot stellt jedoch auch eine Bereicherung fu¨r Integration und Toleranz




Ja. Die sich weiter o¨ffnende Schere zwischen Arm und Reich zeigt den eklatanten
Mangel im Finanz- und Steuersystem des Staates auf. Die Anhebung des Spitzens-
teuersatzes kann erste Schritte einleiten, um eine grundsa¨tzliche und tiefgreifende Re-
formierung des Sozialstaates (bspw. fu¨r ein Grundeinkommen fu¨r alle) durchzufu¨hren.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Stattdessen massive Forschungsfo¨rderung zur Nutzbarmachung freier Raumen-
ergie (elektromagnetische Nullpunktswellen im Quantenvakuum).
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Die unkontrollierte Geldscho¨pfung durch Privatbanken ist zu un-
terbinden. Banken sind auf ihre urspru¨ngliche Funktion zu beschra¨nken, na¨mlich
”u¨berschu¨ssiges” Geld den Kapitalsuchenden bereitzustellen. Mit Geld Geld zu ver-












Ja. Unbedingt (!) und zumindest solange, wie das Grundeinkommen noch nicht
eingefu¨hrt ist, sollte auch die Ho¨he dieser Leistungen neu berechnet bzw. an denen
der staatlichen und freien Tra¨ger finanziell angepasst werden.
172
Table 10: Sheet Z112. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE VIOLETTEN. Die Violetten — fu¨r spirituelle Politik (The
Violet — for spiritual Policy) founded in 2001 claiming to rep-







Ja. Die freiheitlich-demokratischen Grundwerte und -rechte, wie in der Europa¨ischen
Menschenrechtskonvention und dem Grundgesetz dargelegt, sind zu schu¨tzen. Einer




























Nein. Der La¨nderfinanzausgleich hat u¨ber Jahrzehnte eine gute Funktionsweise. Zur
Erinnerung sei erwa¨hnt, dass ehemalige Nehmerla¨nder heute Geberla¨nder sind.




Ja. Die Erho¨hung der Renteneintrittsalterns stellt keine nachhaltige Lo¨sung innerhalb
des Generationenvertrages dar. In Anbetracht der millionenfachen Arbeitslosigkeit
erscheint diese Diskussion wie eine Farce.
23 Migranten im Staats-





Ja. Die Gesellschaft ist im Wandel, dies muss sich auch im o¨ffentlichen Dienst
darstellen und widerspiegeln. Diskriminierung gilt es in jeder Hinsicht und auf allen




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
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Table 10: Sheet Z113. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE VIOLETTEN. Die Violetten — fu¨r spirituelle Politik (The
Violet — for spiritual Policy) founded in 2001 claiming to rep-






Nein. Ehe und Famile ist neu zu definieren, dahingehend ist das Familiensplitting
eine zeitgema¨ße und auch die sozialere Variante.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Ja. Damit die A¨ra Erdogan u¨berwunden wird und sich in der Tu¨rkei freiheitlich
demokratische Grundprinzipien etablieren ko¨nnen, sind weitere Beitrittsverhandlun-







Ja. Es muss klar sein, wer finanziell mit wem und in welchem Umfang zu tun hatte.








Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Nein. Ku¨rzungen des allg. Grundrechts auf Gewa¨hrleistung eines menschenwu¨rdigen
Existenzminimums stehen im Widerspruch zum garantierten Sozialstaatsprinzip in-
nerhalb des Grundgesetzes. (siehe dazu Regelleistungsurteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 9. Februar 2010).
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist auch in diesem Punkt eine klare
Trennung zwischen Staat und Kirche unabdingbar.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Grundsa¨tzlich gilt das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, was eine im Einzelfall
zu pru¨fende Nachbarschaftshilfe nicht ausschließen darf.
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Table 10: Sheet Z114. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DIE VIOLETTEN. Die Violetten — fu¨r spirituelle Politik (The
Violet — for spiritual Policy) founded in 2001 claiming to rep-
















Ja. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung unter der Pra¨misse eines Generalver-

















Nein. Eine U¨berlastung von Umgehungsstraßen infolge dessen ist nicht





Ja. Unbedingt, ein wichtiges Merkmal direkter Demokratie in Wu¨rdigung der Sou-
vera¨nita¨t und Mitbestimmung aller Bu¨rgerinnen und Bu¨rger.
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Table 10: Sheet Z115. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
FAMILIE. Familien-Partei Deutschlands (The Family Party of








Ja. Unbedingt, die pauschale Behauptung, er vernichte die Gesamtzahl der
Arbeitspla¨tze, wird in volkswirtschaftlich verlogener Weise von interessierter
Weise genutzt, selbst von ”gebundenen” Volkswirten verbreitet. 15 interna-
tionale volkswirtschaftliche Studien in verschiedenen La¨ndern zeigen, dass die
Gesamtbescha¨ftigung durch einen gesetzlichen Mindestlohn eher leicht zunimmt.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten
Ja. Es ist eine nur kleine Honorierung elterlicher Erziehungsarbeit fu¨r die Zukunft
der Gesellschaft; elterliche Erziehungsarbeit muss wie die in Kinderga¨rten, Krippen,




Ja. Es wu¨rde zur Produktion maßvollerer Autos mit weniger PS und Umweltbelas-
tung fu¨hren ohne den Fahrnutzen spu¨rbar zu veringern, Autobahnen du¨rfen keine
Rennstrecken fu¨r PS-Begeisterte sein; bei Tempo 80 soll eine zweispurige Autobahn
den ho¨chsten Fahrzeugdurchsatz haben, eine dreispurige bei Tempo 110!
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Ja. Aber Verschuldungsverbot der Teilnehmerstaaten, Verschuldungserlaubnis nur
fu¨r eine wirklich demokratisch gewa¨hlte europa¨ische Regierung, die im Notfalle u¨ber
Hilfen an Einzelstaaten eigensta¨ndig entscheiden kann; zudem muss das Bankensys-






Ja. In bezug auf EEG, ansonsten sollte sich ein echter Marktpreis herausbilden, die
EEG-Belastungen treffen Einkommensschwache, besonders die Familien sehr hart,




im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden






Nein. Eher nicht, weil es ein schwer umkehrbarer Versuch mit der Realita¨t wa¨re,







Ja. Landwirtschaftliche Betriebe, insbesonders nicht o¨kologisch produzierende
Großerzeuger, sollten sich am freien Markt behaupten.
176
Table 10: Sheet Z116. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
FAMILIE. Familien-Partei Deutschlands (The Family Party of













Ja. Fu¨r sehr hohe Geha¨lter ja. Bei absurd hohen Geha¨ltern, Boni, die oft Folge
eigensta¨ndiger Macht im Unternehmen sind, wa¨re eine starke Steuerprogression
erwa¨genswert, etwa bis zu 70% oder mehr fu¨r Geha¨lteranteile u¨ber eine festzule-
gende Grenze, etwa ab einer Mio. Sinnvoll im normalen Einkommens-/Lohnbereich
wa¨ren degressiv gestaltete Lohnerho¨hungen, um die Lohnspreizungen zu veringern, z.
B beginnend mit 5% fu¨r Kleinsteinkommen kontinuierlich sinkend auf 1% fu¨r hohe
Geha¨lter, da die unteren hohe Teile ihres Einkommens fu¨r den Grundbedarf ausgben
mu¨ssen. Zudem wu¨rden z. B. auch untere Einkommensschichten z. B. Steuerfrei-
betra¨ge sta¨rker genießen ko¨nnen.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten




Ja. Sie belasten die Umwelt besonders stark; es sollten gut die steuerbaren
Gaskraftwerke lu¨ckenfu¨llend die zu fo¨rdernde Stromproduktion mit erneuerbare En-
ergieen erga¨nzen.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Ja. Das Rezept sichert eine gewisse Kontrolle durch Mediziner.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Nein. Nein, Politiker wu¨rden Staatsbanken fu¨r unsinniges Finanzieren missbrauchen.
Aber ein ganz striktes Trennbankensystem muss her, dazu eine wirksame Kontrolle,
Begrenzung der Geldscho¨pfung im privaten Bankensystem. Banken mu¨ssen ohne













Ja. Es geho¨rt zumWesen familia¨ren Zusammenhalts; zudem erspart der O¨ffentlichkeit
Pflegeaufwand.
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Table 10: Sheet Z117. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
FAMILIE. Familien-Partei Deutschlands (The Family Party of







Ja. ... sofern sie gegen die Verfassung verstoßen. Parteien bilden Meinungs- und
Interessengruppen in der Demokratie ab. Vielfalt, Wechsel sind demokratisch unabd-
ingbar, weil sie die notwendige Anpassung der Politik an sich a¨ndernde wirtschaftliche,
gesellschaftliche Vera¨nderungen bewirken. Generelle Verbote wu¨rden herrschende








Ja. Bildung ist eine Investition in die Zukunft des ganzen Gemeinwesens; Akademiker





















Ja. Leider scheinen einige La¨nder, insbesondere die Stadtstaaten Berlin und Bremen,
den La¨nderfinanzausgleich gestalterisch unredlich zu nutzen.




?. Ein gleitender U¨bergang ab spa¨testens 65 mit Teilrente und Teilarbeitslohn
entsprechend der noch geleisteten Teil-Arbeitszeit erscheint sinnvoll; bei zunehmender
Lebenserwartung kann man zwar die Rente mit 67 befu¨rworten, sie ist aber mit aus-
reichenden Invalidenrenten zu erga¨nzen.
23 Migranten im Staats-





Ja. Aber mit gleichen Chancen wie Nichtmigranten; Eignung und u¨berzeugendes




Ja. Ausgenommen im Austausch mit Bu¨ndnispartnern; die Verwendung der
Ru¨stungsgu¨ter ist bei vielen Abnehmern letztlich nicht sicher kontrollierbar; auch
Ru¨stungsunternehmen versuchen, Kontrollen zu unterlaufen. Die Regel mu¨sste allerd-
ings international gelten.
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Table 10: Sheet Z118. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
FAMILIE. Familien-Partei Deutschlands (The Family Party of






?. Splitting begu¨nstigt hohe Einkommen sta¨rker als niedrige, bei kinderlosen Paaren
mit Durchschnittseinkommen entfa¨llt der Splittingvorteil vo¨llig; ein Familiensplitting




sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Solange eindeutige rechtsstaatliche Verha¨ltnisse dort nicht entwickelt sind.
Strategisch, machtpolitisch mag der Beitritt gu¨nstig sein. Man sollte aber die kul-
turellen, die religio¨sen Unterschiede bedenken, die zu großen Spannungen fu¨hren







Ja. Lobbyartige Finanzierungen, Bindung an Interessengeber mu¨ssen erkennbar sein,
weil sich durch sie Abha¨ngigkeiten ergeben.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Die Kostenbelastung wu¨rde an Ka¨ufer ihrer Produkte weitergereicht, der ho¨here
Preis wu¨rde zu sparsamerem, umsichtigerem Gebrauch anregen.






Nein. Ku¨rzungen nur, wenn sie zumutbare, faire Angebote ablehnen, also nachweis-
bar arbeitsunwillig sind. Die ohnehin geringe Versorgung darf nicht beliebig geku¨rzt
werden.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Der Staat ha¨lt die Kirchen damit in einem Abha¨ngigkeitsverha¨ltnis, Kirchen




Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. In einer Versicherung zur Grundversorgung; nicht versicherte Reiche z. B. prof-
itieren im Krankeitsfalle vom Vorhandensein eines gut organisierten, von der All-
gemeinheit finanzierten Gesundheitssystems, aber eine strengere Reglementierung,
Abschaffung der Zweiklassenmedizin (privat - gsetzlich) ist anzustreben.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Ja. Aber erst nach vollsta¨ndiger U¨berwindung der Schuldenkrise, danach Verschul-
dungsverbot der Teilnehmerstaaten, Verschuldungserlaubnis nur fu¨r eine wirklich
demokratisch gewa¨hlte europa¨ische Regierung, die im Notfall u¨ber Hilfen an Einzel-
staaten eigensta¨ndig entscheiden kann; zudem muss das Bankensystem so organisiert
sein, dass jede Bank eingegangene Risiken allein tragen muss, dabei kein Systemrisiko
verursacht.
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Table 10: Sheet Z119. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
FAMILIE. Familien-Partei Deutschlands (The Family Party of









?. Die naturgegebene Neigung sollte zwar nicht zu Diskriminierung fu¨hren, jedoch







Ja. Allenfalls nach richterlicher Anordnung hinnehmbar, auf jeden Fall dann


















Nein. Sie belastet den Wenigfahrer genauso wie den ”Kilometerfresser”, z. B. Han-





Ja. ... sind demokratisch. Volksabstimmungen hemmen den Lobbyismus, sein -
auch finanzielles, bestecherisches - ”Steuern” der regierenden, nach Machtabsicherung
strebenden Parteien. Volksabstimmungen regen den Bu¨rger an sich zu informieren,
mit zu denken, entscheidungsfa¨hig zu werden.
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Table 10: Sheet Z120. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
PSG. Partei fu¨r Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Inter-
nationale (Party of Social Justice, Section of the Fourth In-








Ja. Jeder hat das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro.
Dafu¨r ka¨mpft die PSG. Lo¨hne mu¨ssen deutlich daru¨ber liegen. Finanziert werden
kann das durch Steuererho¨hungen fu¨r die Reichen und Superreichen sowie eine Be-
grenzung der Spitzeneinkommen auf 20.000 Euro im Monat.
2 Betreuungsgeld. El-
tern, deren Kinder nicht
in die Kita gehen, sollen
ein Betreuungsgeld
erhalten




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
4 Euro. Deutschland soll
den Euro als Wa¨hrung
behalten
Nein. Die PSG lehnt die Europa¨ische Union und den Euro ab. Beide dienen nur der
Unterjochung der europa¨ischen Arbeiter unter die Interessen des Finanzkapitals, nicht
der Vereinigung Europas. Doch auch die Wiedereinfu¨hrung nationaler Wa¨hrungen
wa¨re ein katastrophaler Ru¨ckschritt. Die PSG ka¨mpft stattdessen fu¨r die Vereinigung






Ja. Dafu¨r ist es allerdings notwendig, die Stromkonzerne entscha¨digungslos zu en-
teignen und unter demokratische Kontrolle der Bevo¨lkerung zu stellen.
6 Videou¨berwachung.
Die Videou¨berwachung
im o¨ffentlichen Raum soll
ausgebaut werden
Nein. Die U¨berwachung der Bevo¨lkerung zielt nicht auf eine angebliche ”terroristische
Bedrohung”, sondern richtet sich gegen die Opposition der Arbeiter gegen die sozialen
Angriffe. Die PSG lehnt die o¨ffentliche Videou¨berwachung, wie auch alle anderen






Ja. Die PSG fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro, das vor
allem durch hohe Steuern auf Spitzeneinkommen sowie Bank- und Konzernprofite






Nein. Die Fo¨rderung der Landwirtschaft muss sich an den Interessen der Ver-
braucher orientieren. Kleine Landwirtschaftsbetriebe mu¨ssen vor der Dominanz
großer Agrarkonzerne geschu¨tzt werden.
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Table 10: Sheet Z121. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
PSG. Partei fu¨r Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Inter-
nationale (Party of Social Justice, Section of the Fourth In-









Ja. Der Kampf gegen Nationalismus und Rassismus und fu¨r die internationale Ein-
heit der Arbeiterklasse ist eines der zentralen Anliegen der PSG. Eine gemeinsame




Ja. Die PSG tritt fu¨r einen Spitzensteuersatz von 100 Prozent ab einem Monat-
seinkommen von 20.000 Euro ein. Das reichste Prozent der deutschen Bevo¨lkerung
besitzt inzwischen mehr als die a¨rmsten 90 Prozent zusammen. Das Vorstandsmit-
glied einer deutschen Aktiengesellschaft verdient 200 Mal so viel wie ein Arbeiter,
zehn Mal mehr als vor 25 Jahren. Ein Bruchteil des Vermo¨gens dieser Superreichen
wu¨rden genu¨gen, um einen Großteil der gesellschaftlichen Probleme zu lo¨sen.
11 NATO-Austritt.
Deutschland soll aus der
NATO austreten
Ja. Die NATO dient dem Zweck, die wirtschaftlichen Interessen der Mitgliedsstaaten
mit milita¨rischen Mitteln auf der ganzen Welt durchzusetzen. Sie sind verantwortlich
fu¨r die Zersto¨rung ganzer Gesellschaften im Irak, Afghanistan oder Libyen und bere-
iten immer neue Verbrechen vor. Die PSG fordert den Ru¨ckzug aller deutschen Trup-




?. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
13 Pille danach. Die
”Pille danach” soll
rezeptpflichtig bleiben
Nein. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.
14 Verstaatlichung von
Banken. Alle Banken in
Deutschland sollen ver-
staatlicht werden
Ja. Banken und große Konzerne mu¨ssen enteignet, zugleich aber unter demokratische
Kontrolle der Bevo¨lkerung gestellt werden. Nur so ko¨nnen sie eingesetzt werden, um
Bedu¨rfnisse wie sichere Arbeitspla¨tze, Bildung, Kultur, Gesundheits- und Altersver-
sorgung und soziale Sicherheit zu befriedigen. Eine Verstaatlichung wie sie von der
Bundesregierung betrieben wird, die nur auf so genannte ”Bad Banks” abzielt, ist





Ja. Nach Meinung der PSG hat jeder Arbeiter das Recht in dem Land seiner Wahl
zu leben und zu arbeiten und muss die gleichen Rechte und Pflichten haben wie al-
teingesessene Arbeiter. Nur wenn deutsche Arbeiter Verantwortung fu¨r die Migranten
u¨bernehmen und sich mit den Arbeitern anderer La¨nder zusammenschließen, ko¨nnen









Ja. Grundsa¨tzlich muss jedoch ein kostenloses und qualitativ hochwertiges
Gesundheits- und Pflegesystem aufgebaut werden. Dies wu¨rde auch viele Angeho¨rige
entlasten, die nur deshalb auf die Pflege Zuhause angewiesen sind, weil sie sich keinen
Platz in einem Pflegeheim leisten ko¨nnen.
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Table 10: Sheet Z122. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
PSG. Partei fu¨r Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Inter-
nationale (Party of Social Justice, Section of the Fourth In-







Nein. Es ist ein demokratisches Grundrecht der Bevo¨lkerung, sich ihre eigenen
Parteien aufzubauen. Parteienverbote werden genutzt, um die Opposition der Ar-
beiter gegen die sozialen Angriffe zu unterdru¨cken, die von keiner der etablierten
Parteien vertreten wird. Notwendig ist der Aufbau einer revolutiona¨ren Partei, die








Ja. Kostenlose Bildung ist ein soziales Grundrecht. Sa¨mtliche Erziehungs-
und Bildungseinrichtungen des Staates mu¨ssen in hoher Qualita¨t kostenlos zur
Verfu¨gung gestellt werden - von der Kinderkrippe bis zum Hochschulabschluss. Die






Nein. Nach Meinung der PSG hat jeder Arbeiter das Recht in dem Land seiner Wahl
zu leben und zu arbeiten und muss die gleichen Rechte und Pflichten haben wie al-
teingesessene Arbeiter. Nur wenn deutsche Arbeiter Verantwortung fu¨r die Migranten
u¨bernehmen und sich mit den Arbeitern anderer La¨nder zusammenschließen, ko¨nnen








Nein. Eine Quotenregelung wu¨rde an der Benachteiligung und Unterdru¨ckung der
Mehrheit der Arbeiterinnen nichts a¨ndern. Auch eine Bundeskanzlerin hat nichts
daran gea¨ndert, dass Frauen schlechter bezahlt werden und u¨berdurchschnittlich von
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Nur ein gemeinsamer Kampf aller Arbeiter kann die
Gleichberechtigung der Masse der Frauen erreichen. Wir fordern das Recht auf Ab-







Nein. Die Angleichung der Sozialstandards und Lebensverha¨ltnisse ist eine wichtige
Grundlage demokratischer Strukturen.




Ja. Die PSG fordert das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard in einem
Rentenalter, in dem man noch bei relativ guter Gesundheit ist. Die Erho¨hung des
Renteneintrittsalters bedeutete angesichts der hohen Arbeitslosigkeit unter a¨lteren
Menschen nichts anderes als empfindliche Rentenku¨rzungen. In den letzten Jahren
waren in zahlreichen Branchen die u¨ber 50-ja¨hrigen Arbeiter als erste entlassen wor-
den. Weniger als die Ha¨lfte aller Betriebe bescha¨ftigen noch Menschen u¨ber 50 Jahre.
23 Migranten im Staats-





Ja. Aber es geht nicht darum, Arbeiter und Angestellte mit und ohne Migrationshin-
tergrund gegeneinander zu stellen, sondern gemeinsam gegen ein Wirtschaftssystem
zu ka¨mpfen, dass nicht genu¨gend Arbeitspla¨tze fu¨r alle zur Verfu¨gung stellt, und
stattdessen die arbeitende Bevo¨lkerung entlang ethnischer, religio¨ser oder nationaler




Ja. Unter demokratischer Kontrolle der arbeitenden Bevo¨lkerung kann die
Ru¨stungsindustrie demontiert und ihre Ressourcen, Technologie und Arbeitspla¨tze
sinnvoll fu¨r zivile Projekte genutzt werden.
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Table 10: Sheet Z123. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
PSG. Partei fu¨r Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Inter-
nationale (Party of Social Justice, Section of the Fourth In-






Nein. Das Ehegattensplitting ist ein reaktiona¨res Instrument der Familienfo¨rderung
fu¨r Reiche. Die PSG fordert eine deutliche Erho¨hung der Familienhilfe, die sich
vor allem an den Kindern orientiert. Besonders alleinerziehende Elternteile und fi-
nanzschwache Familien mu¨ssen stark gefo¨rdert werden.
26 EU-Beitritt der
Tu¨rkei. Deutschland soll
sich fu¨r einen Beitritt der
Tu¨rkei zur Europa¨ischen
Union einsetzen
Nein. Die PSG lehnt die Europa¨ische Union und den Euro ab. Beide dienen nur
der Unterjochung der europa¨ischen Arbeiter unter die Interessen des Finanzkapitals,
nicht der Vereinigung Europas. Die PSG ka¨mpft stattdessen fu¨r die Vereinigung des
Kontinents von unten - durch den Aufbau der Vereinigten Sozialistischen Staaten von







Ja. Die Finanzierung der Politiker durch die Wirtschaft belegt die enge Verflechtung
von Politik und Kapital. Dieses Grundu¨bel des Kapitalismus kann nicht durch ein
einfaches Gesetz beseitigt werden, sondern nur durch die demokratische Kontrolle der
Konzerne und Banken durch die arbeitende Bevo¨lkerung.
28 EEG-Umlage. En-
ergieintensive Industrien




Ja. Zu dieser These hat die Partei keine Begru¨ndung vorgelegt.






Nein. Hartz IV ist ein Instrument zur Schaffung von Billiglohnarbeit und muss
abgeschafft werden. Die PSG tritt fu¨r die Schaffung gut bezahlter Arbeitspla¨tze
und ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro fu¨r jeden ein. Das macht
Hartz IV u¨berflu¨ssig.
30 Kirchensteuer. Der
Staat soll weiterhin fu¨r
Religionsgemeinschaften
Kirchensteuer erheben
Nein. Der Staat darf keinerlei Religion privilegieren. Die PSG tritt fu¨r Religionsfrei-
heit ein und verteidigt insbesondere das Recht religio¨ser Minderheiten, ihre Religion
auszuu¨ben. Gerade deshalb hat sich der Staat aus diesen Belangen vollsta¨ndig her-
auszuhalten. Religion ist Privatsache.
31 Bu¨rgerversicherung.
Alle Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger sollen in geset-
zlichen Krankenkassen
versichert sein mu¨ssen
Ja. Die Trennung zwischen gesetzlichen und privaten Krankenkassen verfestigt die
soziale Spaltung der Gesellschaft und macht die Gesundheitsversorgung zur Frage
des Geldbeutels. Der Gesundheits- und Versicherungssektor muss unter demokratis-
che Kontrolle der Bevo¨lkerung gestellt werden. Erst das ermo¨glicht eine kostenlose
Gesundheitsversorgung fu¨r alle Teile der Bevo¨lkerung auf hohem Niveau.
32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder
Staat alleine fu¨r seine
Schulden haften
Nein. Die Schulden der Staaten wurden durch Milliardengeschenke an die Banken
und Spekulanten angeha¨uft. Jetzt sollen sie auf Kosten der Bevo¨lkerung wieder
eingetrieben werden. Die PSG lehnt die Anerkennung dieser Schulden ab und fordert
die Enteignung der Banken und Konzerne und ihre demokratische Kontrolle durch
die Bevo¨lkerung. Statt zu sparen mu¨ssen Millionen gut bezahlter Arbeitspla¨tze in
gesellschaftlich wichtigen Bereichen geschaffen werden.
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Table 10: Sheet Z124. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
PSG. Partei fu¨r Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Inter-
nationale (Party of Social Justice, Section of the Fourth In-

















Ja. Die PSG wendet sich gegen jede Speicherung von Kommunikationsdaten, un-
abha¨ngig von einem ”Anlass”. Sa¨mtliche staatliche U¨berwachung richtet sich unter
den Bedingungen weltweiter sozialer Ungleichheit nicht, wie behauptet, gegen ”den





Ja. Die PSG fordert Gemeineigentum an den Mietsha¨usern und tritt fu¨r das Recht
auf ausreichenden Wohnraum sowie auf bezahlbare Versorgung mit Strom, Gas und
Wasser ein. Wir unterstu¨tzen den Aufbau von Mieterkomitees, die den Mietspiegel
u¨berwachen, Zwangsra¨umungen verhindern, die Umstrukturierung der Stadtviertel
nach den Interessen der Reichen und Superreichen verhindern und den Kampf gegen







Nein. Wir sprechen uns gegen jede Form der Diskriminierung von Migranten aus
und fordern die gleichen Rechte fu¨r alle hier lebenden Menschen. Nur wenn deutsche
Arbeiter Verantwortung fu¨r die Migranten u¨bernehmen und sich mit den Arbeitern
anderer La¨nder zusammenschließen, ko¨nnen sie ihre eigenen sozialen und demokratis-










Ja. Doch Volksentscheide sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eine wirkliche
Demokratisierung der Gesellschaft kann dagegen nur erfolgreich sein, wenn neben poli-
tischen Fragen auch die Wirtschaft demokratisch gestaltet wird. Die Arbeiter mu¨ssen
die großen Konzerne und Banken enteignen und den gesamten Produktionsprozess
demokratisch nach ihren Bedu¨rfnissen ausrichten.
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Table 10: Sheet Z125. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DGB. Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederation of Ger-
man Trade Unions) founded in 1949, confederation of eight
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Table 10: Sheet Z126. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DGB. Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederation of Ger-
man Trade Unions) founded in 1949, confederation of eight
trade unions with totally ca. 6,151,000 members
0 (0.00%)
9 Getrennter Schulunter-








































Table 10: Sheet Z127. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DGB. Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederation of Ger-
man Trade Unions) founded in 1949, confederation of eight







































23 Migranten im Staats-











Table 10: Sheet Z128. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DGB. Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederation of Ger-
man Trade Unions) founded in 1949, confederation of eight












































32 Eurobonds. In der
Euro-Zone soll jeder




Table 10: Sheet Z129. Public opinion on 38 issues and positions of 28 parties and the DGB
Wahl-O-Mat questions Party positions and votes received
DGB. Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederation of Ger-
man Trade Unions) founded in 1949, confederation of eight








































[Achen 1977] Achen Ch (1977) Measuring representation: perils of the correlation coefficient.
Am J Polit Sci 21:805–815
[Achen 1978] Achen Ch (1978) Measuring representation. Am J Pol Sci 22:475–510
[Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010] Modellprojekt zu anonymisierten Bewerbungsver-
fahren in Deutschland.
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Projekte ADS/anonymisierte
bewerbungen/anonymisierte bewerbungen node.html. Cited 8 Apr 2013
[Berghammer et al 2007] Berghammer R, Rusinowska A, Swart HCM de (2007) Applying rela-
tional algebra and RelVieW to coalition formation. Eur J Oper Res 178: 530–542
[Black 1958] Black D (1958) The theory of committees and elections. Cambridge University
Press, Cambridge
[Brams et al 1998] Brams SJ, Kilgour DM, Zwicker WS (1998) The paradox of multiple elec-
tions. Soc Choice and Welf 15:211–236
[Brink et al 1997] Brink C, Kahl W, Schmidt G (eds) (1997) Relational methods in computer
science. Springer, Berlin
[Bundeswahlleiter 2013] Bundeswahlleiter (2013) Ergebnisse der Wahl zum 18. Deutschen Bun-
destag. http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW BUND 09/ Cited 23
October 2013
[Bundeszentrale fu¨r politische Bildung 2013]Bundeszentrale fu¨r politische Bildung (2013). Wahl-
O-Mat. http://www.bpb.de/methodik/XQJYR3 Cited 23 October 2013
[Castor-Transport geht auf schwierigste Etappe 2010] Castor-Transport geht auf schwierigste
Etappe (2010) DW-World.De, 2010, 7 November.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6200664,00.html. Cited 8 Apr 2013
[de Vries 1999] de Vries M (1999) Governing with your closest neighbour: an assessment of
spatial coalition formation theories. University of Nijmegen, Print Partners Ipskamp.
http://hdl.handle.net/2066/18833 Cited 3 May 2013
[Democratic deficit 2013] Democratic deficit (2013). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/
Democratic deficit. Cited 14 Apr 2013
[Democratic deficit in the EU 2013] Democratic deficit in the European Union (2013).
Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic deficit in the European Union. Cited
14 Apr 2013
[Deutscher Bundestag 2013] Deutscher Bundestag (2013) Wikipedia (DE).
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher Bundestag. Cited 25 Oct 2013
[Held 2006] Held D (2006) Models of democracy, 3nd ed. Stanford University Press, Stanford
[Institute for Public and Politics 2010] Institute for Public and Politics (2010) StemWijzer.
http://www.stemwijzer.nl/ Cited 3 May 2013
[Krause et al. 2010] Krause A, Rinne U, Zimmermann KF (2010) Anonymisierte Bewer-
bungsverfahren. IZA Research Report No 27, Bonn.
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
anonymisierte bewerbungsverfahren iza studie langversion.pdf? blob=publicationFile.
Cited 8 Apr 2013
191
[Manin 1997] Manin B (1997) The principles of representative government. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge
[Miller 1964] Miller WE (1964) Majority rule and the representative system of government. In:
Allardt E, Littunen Y (eds) Cleavages, ideologies, and party systems. Trans Westermarck
Soc, 343–376
[Miller 1983] Miller NR (1983) Pluralism and social choice. Am Polit Sci Rev 77:734–747
[Mueller 1989] Mueller DC (1989) Public choice II. Cambridge University Press, Cambridge
[Pitkin 1967] Pitkin H (1967) The concept of representation. University of California Press,
Berkeley
[Protest gegen Stuttgart 21 2012] Protest gegen Stuttgart 21 (2012). Wikipedia (DE).
http://de.wikipedia.org/wiki/Protest gegen Stuttgart 21. Cited 8 Apr 2013
[Referendum 2012] Referendum (2012). Wikipadia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Referendum. Cited 8 Apr 2013
[Roemer 1998] Roemer J (1998) Why the poor do not expropriate the rich: an old argument in
new garb. J Public Econ 70:399–424
[Rusinowska et al 2005] Rusinowska A, de Swart HCM, van der Rijt JW (2005) A new model
of coalition formation. Soc Choice Welf 24: 129–154
[Rusinowska et al 2006] Rusinowska A, Berghammer R, Eklund P, van der Rijt JW, Roubens
M, de Swart HCM (2006). Social software for coalition formation. In: de Swart HCM,
Orlowska E, Schmidt G, Roubens M (eds) Theory and applications of relational structures as
knowledge instruments II. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) vol 4342. Springer,
Heidelberg, 1–30
[Russell 1945] Russell B (1945) The history of western philosophy, and its connection with
political and social circumstances from the earliest times to the present day. New York,
Simon and Schuster.
http://cdn.preterhuman.net/texts/thought and writing/philosophy/A%20History%20of%
20Western%20Philosophy%20-%20Bertrand%20Russell.pdf. Cited 8 Apr 2013
[Samons 2004] Samons LJ II (2004) What’s Wrong with Democracy? University of California
Press, Berkeley
[Schmidt and Stro¨hlein 1993] Schmidt G, Stro¨hlein T (1993) Relations and graphs, discrete
mathematics for computer scientists. Springer, Berlin
[Tangian 2012] Tangian A (2012) Statistical test for the mathematical theory of democracy.
Du¨sseldorf, WSI-Diskussionspapier 179. http://www.boeckler.de/pdf/p wsi disp 179e.pdf
[Tangian 2013] Tangian A (2013) German parliamentary elections 2009 from the viewpoint of
direct democracy. Social Choice and Welfare, 40(3):833–869
[Tangian 2014] Tangian A (2014) Mathematical theory of democracy. Springer, Berlin–
Heidelberg
[U¨berhangmandat 2012] U¨berhangmandat (2012) Wikipedia (DE).
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberhangmandat. Cited 8 Apr 2013
[van Deemen 1997] van Deemen A (1997) Coalition formation and social choice. Kluwer, Dor-
drecht
[Wright 1978] Wright GC Jr. (1978) Candidates’ policy positions and voting in U.S. congres-













Andranik S. Tangian: Decision making in politics and economics: 5. 2013 
election to German Bundestag and direct democracy, December 2013
Marten Hillebrand, Tomoo Kikuchi, Masaya Sakuragawa: Bubbles and 
crowding-in of capital via a savings glut, November 2013
Dominik Rothenhäusler, Nikolaus Schweizer, Nora Szech: Institutions, 
shared guilt, and moral transgression, October 2013
Marten Hillebrand: Uniqueness of Markov equilibrium in stochastic OLG 
models with nonclassical production, November 2012
Philipp Schuster and Marliese Uhrig-Homburg: The term structure of 
bond market liquidity conditional on the economic environment: an ana-
lysis of government guaranteed bonds, November 2012
Young Shin Kim, Rosella Giacometti, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi, 
Domenico Mignacca: Measuring financial risk and portfolio optimization 
with a non-Gaussian multivariate model, August 2012
Zuodong Lin, Svetlozar T. Rachev, Young Shin Kim, Frank J. Fabozzi: 
Option pricing with regime switching tempered stable processes, August 
2012
Siegfried K. Berninghaus, Werner Güth, Stephan Schosser: Backward 
induction or forward reasoning? An experiment of stochastic alternating 
offer bargaining, July 2012
Siegfried Berninghaus, Werner Güth, King King Li: Approximate truth of 
perfectness - an experimental test, June 2012
Marten Hillebrand and Tomoo Kikuchi: A mechanism for booms and 
busts in housing prices, May 2012
Antje Schimke: Entrepreneurial aging and employment growth in the 
context of extreme growth events, May 2012
recent issues
Working Paper Series in Economics
The responsibility for the contents of the working papers rests with the author, not the Institute. Since working papers 
are of a preliminary nature, it may be useful to contact the author of a particular working paper about results or ca-
veats before referring to, or quoting, a paper. Any comments on working papers should be sent directly to the author.
